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.1('TA S.I .VCTAE S1;1)IS

PAULI PP. VI
Allocutio ad Superiores Generales Religiosorum
\'encrahiles Fratres ac dilucti tilii,
Ex animo salutes) vobis impertimus, qui, annitente Sacra
Congrcgationc pro Religiosis it Institutis Saccularihus et praceunte digno cius Cardinale I'racfecto, conventun) agitis, do non levis
ponderis argumentis, quac ail vitain 1)co consecratam pertinent,
disserentes.
('um cos hic conspicimus \loderatores Generales tot Familiarum religiosarum , quarum sodales in toto degunt orhe terrarum,
cumque opera vestra mente consideramus, quac item in cunctas
mundi partes pcrvaserunt, conventui isti vestro et huic congressioni nostrae momentum quoddan) ecclesiale trihuatur oportet.
Ante duos annoy, ut probe nostis, Adhortationem Apostolicam edidimus, a verhis a Evangelica testificatio ) incipientem, qua
rcligiosa institute commonuimus de vita secundum ('oncilii Vaticani Secundi praeceptiones renovanda. Nunc vcro, sern)onen) ilium
veluti confinnantes et pcrsequcntes, nonnulla volunnts proferre,
quac paterna, qua premimur, sollicitudo de iisdcn) institutis vestris
suadere videttir.

Its
('oncilium Vaticanum Secundum indolem charistnaticam vitac
religiosac declaravit, asserens consilia evangelica esse s donum divinum, quod Ecclesia a Domino suo accepit a (Const. dogm. Lumen gentium , 43). Quo dono scu charismata, ex ipsius eius natura,
rcligiosi a Ecclcsiae ciusque mvsterio speciali modo coniunguntur u
(ibid., 44). Undc consequitur, tit illi intimo ct arctissimo nexu
ex Ecclcsiae auctoritate pendeant, quae regulas curundem authentice approbat, prolitentium vota suscipit, ipsam professionem ad
status canonici dignitatem crigit (ibid., 45), et religiosos participes
reddit muneris sui sal vifici implendi; nam rcligiosorum ad sanctitatem adipiscendam nisus in omnium hominum utilitatcm et spiritualem fructum pertinent: ii enim, o cum... suiipsius donatio ab
Ecclesia suscepta sit, eius ctiam servitio sese sciant addictos a (Perfer9ae caritatis, 5). Spiritus Sanctus, largitor charismatum sintulque
Ecclcsiae animator , efficit, ut inspiratio charismatica et compago
iuridica Ecclcsiae apte inter se convenient, co vel magic quod, tit
idem Concilium Vaticanum Secundum docuit, pastorum est de
charismatum (4 gerntana natura et ordinato cxcrcitio iudicium Terre,
non quidem tit Spirttum cxstinguant scd tit omnia probent it qu•td
honum est tencant (cfr. I Thess. 5, 12.19.21 - Apostolicam artuositatenr, 3).
In hoc ipso coctu iuvat Nos itcrum diccrc Ecclesiam nun posse
carcre religiosis, id est testihus antoris, quo Christus homines presequitur, quo Christus homines prosequitur quisquc naturam prorsus
transcendit, nequc mundum posse sine sui detrimento his Iuminihus privari (cfr. Ev. lest., 3). Ilac de causa eadem Ecclesia its
cgrcgi:nn testator existimationem , constanti cos complectitur dilectionc nee desinit its adesse eosque a dirigere in sernitam rectam
(cfr. M. 26, 11).
Ilia autem multum exspectat a religiosis, per quos oportet
augeatur venusta ipsius perfectio et sanctimonia, quae nonnisi
lesu Christi imitatio et ntvstica cum eo coniunctio pracbere possunt u
(cfr. Alloc. ad Patres Conc. d. 29 Sept. 1963 hahita; A.A.S., i,V,
1963, p. 851). Ecclesia religiosos per Concilii Oecumenici magisterium, quod est gravissime auctoritatis, ad rcnovationem pracsertim
spiritualem vocavit. Scimus non paucos annisos esse et anniti, tit
magnae huic exspectationi respondeant, est tamen fatendum nonnullos Clare sonantem vocem illam non audivisse vel minus recto
esse interpretatos.
(luaproptcr smite Nos demo coinmoncfaccre vos officii praedictac renovationis spiritualis, cui S(ctiam in opcribus externis prontovendis primae partcs sunt tribuendac o (I )(-cr. 1'erfertae carilatis,
2 c). P. fontibus gratiae haptismalis et charisniatis, good est cuiusque
instituti vestri proprium, novas oportet Ivmphas educatis, quihus
vita I)eo consecreta optatam viriurn copiant sumat.
tied ad peculiarem quendam eventum ecclesialem Nohis Ii-
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ccat nunc transire, quern etiam religiosorum non paulum interesse
tncrito censemus. Etcnim, tit notuin est vohis, universale Iuhilaeum
nuntiavimus , prius in Ecclesiis Iocalibus, deinde in hac t'rhe celehrandum. Cui cum proposita sit interior renovatio, quac et conversio, metanoia, pacnitentia appellatur, I:cclesia adiutrici operae
religiosorum nnitum confidit. Itaque vcstrunt Brit, dilecti \lodcratores Gencrales, curare, tit I'antiliae, quibus praeestis, ciusdetn
Iuhilaei incepta secundent et provehant, prctecipue cum sacra Ilierarchia cooperantes , ade^) tit ilia renovatio animorum efiiciatur, ex
qua non solum vita privata cuiusque sed et puhlici mores christianis
pracceptis confornicntur.
Religiosi vero ipsi hoc sacrum tempos habeant occasionem,
divinitus sibi ohlatam, de suo vivcndi cursu et forma recogitandi ;
id cst impelli se sentiant , tit conversationein suam comparent curn
iis, quac Concilitinr Vaticanunt Secundum et Apostolica Adhortatio N I:vangelica testificatia ') postulant ab ipsis, utque videant an
necessitatibus hodicrnis occurrent et Salvatorcm in humana consortione quasi evidentcr rcddant praesentem.
t't autem hoc testimonium religiosorum reapse sit eflicax et
amplificetur, haec imprimis animadvertenda stint seu potius in
memoriam revocanda.
Non desistintus vine et rtcccssitatem orationis extollers, sine
qua intimam veranique Dei cognitionern gustare non possunius
(cfr. Ev. test., 43) negpre virihus pollemus ad iter pcrfectionis percurrendunr. Concilio docente, momentum et utilitas precationis,
quac a communitate fit, recte ac merit-) praedicantur . Sed practer
hanc colenda est etiam oratio privata , qua cuiusque vigor spiritualis
servatur et augctur et quae all prccationem communem, pracscrtim
liturgicam, aninios salubriter disponit et al) hac ipsa alinnmiam ct
incrementum potent accipere.
Asseverari autem licet religiosos, quorum vita spiritualis Horeat et pro aliis sit fecunda , esse religiosos s orantes *, cos autem,
qui quoad hanc vitam langucsc .int aut ipsum statue suum ntisere
rclinquatt, ferc sempcr segnes esse in facienda precatione. Qua de
causa vcrum cxstat omnino o fidelitatcm... orationi servatani aut
eius neglcctionent cssc veluti paradigma vigoris aut occasus vitae
religiosoe ^ (Ez•. test., 42).
Christus vos ad perfectiorcnr sui sequclam ideoque ad crucern portandam vocavit; haec cnim a condicione vestry ncquit
seiungi. Sit autem haec crux non solum singulars quoddam instruntcntuni aninios purificans et exintia apostolatus forma, sed etiatn
manifcsta cornprohatio amoris, non deprinrcns sed erigens. o Nonne
arcana quaedam coniunctionis necessitudo inter renuntiationem
atquc laetitiam intcrcedit... inter disciplinam atque spiritualcnt laetitiam s? (Ev. test., 29).
I)enique vita connnunis est unurn ex elementis potiorihus
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rcnovandae vitae rcligiosae. Oportet relegere, intnio lectitarc, et
crehro regustare locos illos sane pulcherrimos I)ccreti Perferlae
rari/alis (n. 15), uhi do hac cornet nti vita non mera legis praecepta
traduntur, sed pars cius theologica, spiritualis, ccclesialis, apostolica
huntana pracclarc explanatur. Haud levc igitur ofhcium vohis, dilecti tilii, est impositum annitendi, ut iliac vivendi condiciones in
dontibus vestris instituantur, quac (4 aptae sint ad spiritualent profectum cuiusque sodalis fovendum )) (Ev. !es!., 39).
Ilace fraternitas were evangelica est etiam firmum pracsidium
sodalium, eorum praesertim, qui forte ammo sent fracti, qui in
discrimine versantur, qui aegritudine vcl senio atlliguntur.
('um hodic plurima in dubiunt voccntttr, ctlain vita rcligiosa
non paucis est obnoxia ditficultatibus, ut vosmet ipsi cotidiano usu
compcrtum hahetis. hunt ergo, qui antic quacrant, quomodo ilia
futuris annis sit progressura, utrum felicior an deterior sors eius
pracvideatur. Ad haec quod pertinet, multi ex vohis etiam anguntur
penuria vel carentia cartdidatorum vel lugenda sodaliuni defections.
Hacc autem sors futura in cuiusque instituti fidclitate posita est,
qua vocationem su:un, sequatur, id cst quatenus consecrationem,
qua i)co est devota vivendo exprimat. =\Iaxime exemplum conversationis, quae gaudio spirituals ct inconcussa voluntate Deo et fratrihus serviendi commendetur, candidatos nostris quoque temporihus allicit. Adulesccntcs enint huius aetatis, cum Deo se devovent, plerumque (^ totum pro toto dare ^) (cfr. lmil. Christi, I11,
37, 13) intendunt, ideoque illis istitutis lihentius se addicunt, in
quihus viget et floret illud o genus vitae virginalis ct pauperis, quod
sibi clcgit Christus Dominus, quodque dater E..ius Virgo amplcxa
est o (('onst. dogin. Lumen ,enlirun, 46).
I.iceat ergo paterno huic alloquio finem imponcre verbis Sancti
Augustine, qui et ipso fuit vitae rcligiosae pracstantissimus fautor
atque laudator: (, \'os autem, fratres, exhortamur in Domino ut
propositum vestrum custodiatis, et usque in finem perseveretis:
ac si quam operam vestram mater I?cclesia desideraverit, nec elatione avida suscipiatis, nec hlandicnte desidia respuatis; sed ntiti
corde ohtcmperetis I)eo, cum ntansuctudinc portantes cum qui
vos regit, qui dirigit mites in iudicio, qui docet niansuetos vias
suas -) (ps. 24, 9 - I:p. 48, 2; IT 33, 188).
Vota deniquc facientes, tit hic conventus venter prosperos salutaresque exitus habcat, vohis ct sodalibus, curac vestrac commissis, Ilenedictionetn Apostolicant, certissimae dilectionis \ostrae
test!.!! \olentcs IIrginntr.
[L'Oss'r t•atore Roma n ,, (26-\--1973)]
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CURIA GENERALITIA
CONGREGATI() MISSIONIS
Curia Gcncralitia
L.C. R. 73,273

Romae, 11 mail 1973

Carissimi confratres:
1. Superior Generalis simul cum suo Consilio, suggestioni
Commissionis Praeparatoriac: libenter annuens, peropportunum putat aliquas exponcrc experientias, quae pracsertim post Conventum
Gencralcm anni 1969 maturatac stint.
Addimus, in fine huius epistolae, quasdam quaestiones in Conventibus domesticis et provincialibus bene considerandas et tractandas, quae. tit postulata ad Conventum Generale, vel tit proposita
ad Supcriorem Generalem transmitti p(itcrunt.
2. Prinium in Iucc experientiarum examinandum est mums
Superioris General is, qui a Constitutionibus declaratur o animator,
centrum unitatis et coordinationis,), quod cum Assistentihus Generalibus implere debct. Activitates nostrac in hoc sensu quasi responsum constituunt inforniationibus ct notitiis nobis traditis a Provinciis et a singulis Confratribus. Practer epistolas circulares, quac
('onfratribus certo communicantur, nostrum responsum expectationibus vestris datur per visitationes personates in divcrsis Congregationis Provinciis et domibus factas, et etiam per ephemerides a
Curia General[ cditas vobisque inissas.
3. Nulla visitatio s canonica n effecta est, sine quia numquam
a nobis pctita cst, sive quia non invenimus rationem bane nicthodum
sequendi. In pluribus casibus, omnes domorum Confratres praesentes Grant, qui fruebantur et conversatione communitaria et colloquio individuals. Non ita tamen accidehat, si Visitator erat Superior Generalis. Ipse enim crcbriores egit visitationes quanr Assistcntes Generales, sed celeritate premebatur atque necessitate
sistendi aped Filias Caritatis, saltem in earum domo provincials.
Eiusdem praesentia Rornac longior et frequentior exigebatur pro
epistolarum praeparationc et expeditione ad filias Caritatis aliasque
personas. Plurics I.utetiam Parisiorum se contulit ad negotia tractanda in Consilio Gcncrali Filiarum Caritatis.
A'isitatio inter media animationis emincre videtur. Cuiusvis
gencris contactus humanus cum Confratribus suum habet momentum:
correspondentia epistolaris, quae pracsertim cum Visitatoribus evolvitur; visitationes Romac a nobis receptac, quite necessario aliquot
tantum confratres respiciunt; epistolac circulares.
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effectus sortiuntur quam epistolac onmibus Congrcgationis Provinciis destinatac, quac ad condiciones, phacnornena et problcmata
fere generica attinent.
Nequimus iudicium fcrre de spiritualibus effectibus provenientibus ex variis contactibus. Ideo rcpcrcussiones attendimus
ah aliis qui sanum ac sobrium valcnt pronuntiare iudicium.
4. 'Camquam media animationis et commuricationis inter
Centrum et Provincias ac vicissim ephemerides ^^ Vincentiana > et
(s Nuntia missionalia Vincentiana > adhibuimus. Scimus haec media
valida esse favendum mutuac communicationi opinonum ct experientiarum de vita et operibus nostris. At dubitamus de corurn
effectiva eflicacitate ob diversas diflicultates, quac profluunt a lingua
ve1 a carentia notitiarum vel ab aliis defectibus, quos forsitan nostis
et ad nos rcferre poteritis.
I)e a Vincentiana )> sermo est in huius epistolac appendice.
S. Ex eiusmodi mediis animationis et praesertim cx contactibus personalihus jam licet nobis ubcrrimas colligere fructus: Mutua
communicatio, viva et directa de Sancti Vincentii charismate; quid
dixerit quidque fccerit Sanctus Vincentius suo temporc; quomodo
Ipse responderit exigentiis hic illic exsurgentibus in mundo; quo
sensu divinae voluntati obsecutus sit et Divinain Providcntiann secutus sit; quacnam praestiterit servitia Ecclesiae univcrsae variisque
Ecclesiis localibus ubi ipso et ipsius Confratres adlaborabant; quomodo in historia Congregationis Eiusdem spiritus et operum proiectio vidcri possit; quid a nobis hoc tempore et Eccicsia universa
et Ecclesiac locales exspectare videantur; quid ponderis vel momenti
tribuatur nostrae vitae stylo nostrisque operibus, necnon collaborationi, quam praestamus ad renovationcrn a Concilio Vaticano 11
et a Sunnis Pontificibus exoptatam una cum Filiis Caritatis, cum
aliis Institutis sive Congregationi nostrac consentaneis sive Reljgiosis utriusque sexus, et etiam cum laicis per Missiones, per pastorale paroeciale, per Societates aut Consociationcs laicales, illas
praesertim quac ex traditions Congreggationi nostrae addictac sent.
Ex his convcrsationibus clarius patet quantum Congrcgatio
valeat in prospcctu internationali ad Sancti Vincentii spiritum fovendum Eiusque opera promovenda in universa Ecclesia. Multum
nostra interest scrire utrum Confraties idern ac nos sentiant dc.
tanti momenti ac ponderis proposito per haec media assequendo:
per consociatam Provinciarum operant ab iis, qui Con.grcgationem
repraesentant, promovendam; per periodicum Conventum Generalem diligenter et eflicienter celebrandum; per Curtain Generalem
semper actuosc et dvnamice agentem.
Media enim indicantur momento et amplitudine finis assequendi.
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6. Quibus considcrationibus alia particularis, lino pcrsonalis,
Superioris Generalis addenda est.
Supra forma plurals locutus ex meo consulto, cunt verum sit
Curiae Gencralis laborem eoncordi omnium coopcrationc cfTci,
scilicet: Vicarii Generalis aliorumque Assistentium, trium Oflicialium iuxta Constitutiones et ccterorum Confratrum, qui pro suo
cuiusque muncrc cotidie operam Havant. Aequeo tamen aflirtnarc
plane omnia collegialiter facta esse. I;x una enim partc, iniustum esset deficientias meas, imo culpas personales aliis ascribere; nec licet
ex altera parte subordinarc personarum Superioris Gencralis responsabilitatern, quac propria et peculiaris est. Questio iam agitabatur
an rnoderatio sell regimen totius Institute aut Provinciac vel domus
collegialiter fieri posset. At Sancta Sedes negativum tulit responsum,
subiungens: a ...Supcriores auctoritate frui debent personals s. (S.
Cong. pro Relig. et Inst. Saec. 2 feb. 1972 - cfr. Vincentiana 1972
(1-2) pag. 12-1 3 ; AAS. 1972, pp. 393-394).
Quae sine calla iactatione dicta sunt. Revera hae considerationes
eo tendunt: cat pcrpendatis quaenam requirantur qualitates et virtutes in vestro Superiore Generale, et ou nes Confratres, qui ad
proximurn Conventum Generalem pergent, anirmm11 intendant ad
optimum et aptissimum qucmque Confratrem pro tanto officio cligendum. Quod valet quidem, iisdem de causes, pro A7icario Gcnerali aliisquc Assistentibus eligendis. Memores estote monitus
1?celesiac: (, Assumatur, omnibus perpensis, magis idoncus sine
calla personarum acceptatione > (Can 153 § 2). Si vere Congregationem diligitis amore aflectivo et eflectivo, libentissime proponcre
et addicere debetis optimum quemque Provinciarum vestrarnm
Confratrem oIhciis universae Congregationis bono prospicicntibus.
i. Peropportunurn videtur aliquas exponcre vobis concretes
quacstioncs, quae Curiae Generalis activitatem respiciunt.
a) Attentis Provinciarum nccessitatibus ad minimum redegimus numcrum personarum in Curia Generale adlaborantium.
b) Qui autem numerus ex tredecim constans Confratribus
interdum insufliciens evasit at(lue irnpar servitiis auxiliariis exsequendis, scilicet: docume:ntis et informationibus ordinandis, etc.
c) Cum vero censuimus Confratres exquirere idoneos his similibusquc servitiis ad totius Congrcgationis bonum, plurimas inveninnrs difficultates ex parte Provinciarum renuentium Confratres
aptos cedere.
d) Quamobrem intcnsior et gencrosior actuositas a membris
Curiae Gencralis exquisita atque exhibita est.
8. Relationes inter Curiam Generalem et Provincias quodam
n:odo per Visitatores complentur et servantur. Ideo multum nostra
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renuntiati Visitatores were capaces stint et Confratruni fiduciam
mercre videntur. Quamplurintac autcm differentiae in variis designationis moths sat amplam correspondentiam epist;>larcnt provocant et continuant attentionem attrahunt ad partem nostrant in re
rite implendam. Attamcn difficultas pro nohis exinde orta sub capitc de regimine a Commissione Pracparatoria tractatur. Non eadem
ratione nos sollicitant designationes (' onsultorum et Assistentis
Provincialis , si habeatur , necnon Superioruni localiuni. Notatur
tamen anomalia in petenda a nohis conhrmatione cuiusquc Superioris localis, cunt interea donuts crigatur et saepe extinguantur
quip noscanuis causal et circumstantias, quae Provinciac characterem circa opera apostolica non raro mutant. Usque ntodo nullam
invenimus magni momenti ditlicultatent quoad domos; at quaestio
manet circa sensunt relationis inter Visitatorem et Superiorem Generalem et circa media congrua ct etlicacia ad manifestandam et
promovcndam intcrnationalcm ('ongrcgationis indolem.
9. Quacstio de possibilitate habendi Superiorem Regionalcm a
Commissione Pracparatoria tractatur. At rostra in Curia Generali
magnopere rcfcrt tit he conceptus cruatur tamquam medium unitatis fovendac inter diversas cuiusdant Provinciac domos, quae longe distant ab aliis ciusdem dontihns et a sede ipsius Super ioris Provincialis. Pacilius est providers unitati ('onfratrum et aspostolicorum opcrunt per Superiorem Itegionalem, quart per Viceprovinciac rrrstioncnt.
10 In hisce quatuor annis Convcntum Generalem ultimum
subsequentihus, multac Provinciae et Viceprovinciae hens aped
nos innotuerunt per varii generis relationes a Visitatoribus latas:
e. g. per rclationes periodicas, vulgo dictas <( Bulletins )) omnibus
Confratribus nohisque communicatas. Visitatores per suns
epistolas sat frequentes nos certiores faciunt de rebus ntainris momenti ad ipsorum Provincias spcctantibus. Alii id faciunt tam occasionaliter quart per relationes visitationum canonicarum donlorum. Stint tanner alii, non multi vcro , qui nihil nobis fere participant, nisi quacdam urgeat necessitas. Iterum examinandus est
art. 167, n. 9 ('oast. et Stat. quo certiores fiamus an conmutnicatio
per has forinas hahita proposition finem attingat.
11. 1)iflicultates hie in Curia Gcncrali exoriuntur cti;un cx
applicatione aliquorum articulorunt (' oast . ac Stat., qui nostram
activitatent dirigunt.
Unus est art. 142, n. 4, qui pracscribit tit osemel salteni du(quod in praxi indicat : intra sex annos ) clliciantur
rante miners
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Lit de ipsarum statu et sodalium certior fiat (Superior Generalis) ).
Ilaec obligatio non est a nobis neglecta, attamcn n:m semper adimpleta est iuxta nostra ac vestra desideria. Commissio Pracparatoria
Conventus Generalis penitus pracscntat quaesticnem connexarn
cum art. 155, qui praccipit Lit Superior Generalis cum duobus Assistentibus, vel Vicarius Generalis cure aliis duobus Assistentibus
semper adsint Romae ad Consilium Generale effiormandum (singulis hebdomadibus ex more cogeudum).
Art. 201 expostulat tit subiciantur approbation) Superioris Generalis cum suo Consilio normac in Conventibus Provincialibus cditac. Quod ficri nequit absque nostro attcnto examine diligentiquc
studio. Ad solutioncm tradendam quarumdam obscuritaturn vel
dubitationem, quac in primis Conventibus provincialibus celebrandis facile exsurgebant, non parum Iaboris a nobis requisitum
cst. Nolumus iudicium ferre dc necessitate vel opportunitate eiusmodi approbationis exquirendae. Ratio dicendi hacc est: prae oculis
vestris afferre ingcntcm lahoris molem, quac Confratrum coetum
oncrat pro rebus Congrcgationis nunc in Curia Generali operantiunr.
12. l;t denique de rebus magis positivis in fine hums epistolae
agatur, liceat mihi magnum cxprimere gaudium , quod animum
nostrum alficit quotiescumquc alianr incundam prosequinlur activitatem, scilicet: confratres libentissimc aped nos in Curiam recipere : Fratcrna convenientia et conversatio cum his Confratribus
semper nobis proficuac sunt.
Hoc accidit praesertim cum divcrsarum Congregationis Provinciarum Visitatores adveniunt . Communicatio inter nos immediata,
quac facie ad faciem, into cor ad cor loqui nos sinit, nraximi esse
monienti probatur.
Adsunt qui proponent Lit Visitatores Romae coadunentur una
vice inter subsequentes Conventus Generales , non ad ferendas
normas pro tota Congregatione (quod ad Conventum spectat), sed
eo consilio , tit simul inquiramus de praesenti Provinciarurn statu
spirituali, communitario, apostolico , et mutuum praestemus inter
nos adiutorium ad ofticiurn nostrum recto adiniplendurn. Ilaec
praxis apud diversa Instituta eiusdem indolis ac nostrum viget:
aut onines Superiors Provinciales Romae coadunantur, alit per alternas vices Romae et alibi, aut tanturn omnes noviter norninati
etc. Dc opportunitate alicuius normae ad hoc statucndae pro nostra
Congregatione meditari nunc possumus et postea meditata proponere in proximo Conventu Generali.

- 126 QUAESTIONES considcrandac de arguments supra expositis:
1. - (1) Quid diccndum de norrna art. 142, n. 4 pracscrihcntc
tit Superior Generalis aut ipsius delegatus (iscmcl saltcm durante
tnunere adeat omncs Provincias ct Viccprovincias Congregationis
b) Quid dicendurn de aditihus qui nunc fiunt ?
c) Quid providendum pro futuro circa modum has visitationes faciendi
11. - a) Placentne vobis media quihus nunc utimur ad allirmandos et promovendos valorcs promanantes ah unitate et cooperations omnium Provinciarum in I?cclesia universals ?
b) An ad hoc alia media proponitis ?
III. - Quid dicendurn de connnunicationc a Visitatore facienda
Superiors Generali iuxta Const . ct Stat. art . 167, n. 9 ?
IV. - a) Utrum sufliciunt conversationes liherae et occasionales inter Visitatores et Superiorem Gencralem Curiamquc Generalem ?
b) An desiderantur aliquae coadunationes cum Visitatorihus,
saltem ad cxpcrimcntum ?
c) An aliqui Visitatores expectant invitationem Superioris
Generalis tit Roman petant ?

APPENuIX

VINCENTIANA
1. Status quaestionis
Constitutiones descrihunt Superiorem Generalem e Lit centrum
unitatis ct coordinationis Provinciarum>... principium animationis
spiritualis ct activitatis apostolicac (Art. 136).
In articulo praecedenti dicitur: simul curn tota Congregatione
debet continuare nussionem Fundatoris ).
Quae autem muncra adimpleri nequeunt nisi per <, commmnicationcrn * in duplici sensu habendam: ex centro in formam radiantem et vicissim ex Provinciis ad ccntrurn.
Circa conuounicationem, quac a centro protiuit, ex mediis
adhihitis placct ephemerides memorarc. Sive quoad argumenta sive
quoad personas, quihus destinantur, a Vincentiana o consideranda
est ephemeris charactcris universalis. In ca conati sumus comnwnicare quidquid Congregatiuni universae visuni cst utile (ducurnenta
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S. Sedis, huiusce Curiae Generalis et ex aliis fontibus sumpta),
transmittere et diffundere notitias acceptas vcl collectas, et etiam
inservire Confratrihus, qui aliqua reputant aliis opportune participanda aut disceptationi suhicienda.
Varii gcncris diflicultates obsteterunt quorniuus Vinccntiana
revera fieret vehiculum communicationis. Enitinnrr superare diflicultates ordinis technici: alias autem col horationcm et suggestiones exigunt cx part' Provinciarum.
Ad nos quod attinet, formulam perviani nondurn adhibuinius
qua unamquamque Provinciam lingua ipsi familiari adire possimus.
Instat problema technicum imprcssionis typogrvphicae (quod oeeonomiarn quidenr attingit) urgetque exigcntia personarurn.
Ex parte Provinciarum quoad notitias et infermationes, paucae
curarn habent afferendi nuntia, guar transmittenda sent. Consequitur igitur extcnuatio scu <, depauperatio > relate ad historiam
Congregationis.
Lx altera parte, seposita diflicultatc linguae pro necessaria
communications, exsistunt forsitan alia problemata, quae impediunt
quominus (( Vincentiana o lectorum exspectationi respondeat.

2. Quaestiones
Prac oculis hahcndo quac supra cnuntiavimus et futuras communicationes prospiciendo, faveatis haec attente considerare et
vestram responsioncm traders:
a) Leg_ iturne (, Vincentiana a in tua Communitate
Si negative, quaenam sent causae, tuo iudicio
b) In tua Provincia sentiturne obligatio participandi ct commuoicrndi per Centrum corn tota Congregatione ?
c) Quoad argumenta et linguam, quonrodo *, Vincentiana ^> praesentari dcheat ?
d) In praxi, videturne tibi opportunum Ut pars stricte oflicialis et
ad documenta spectans scitingatur a parte informativa ?
Placetne tibi it liar' pars informativa conunitatur coctui autonomo ?

?"W
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1973, Tan. .i
S'rROUSE S.
VAN

SAF Ortentalis

C. Prot. Sup.

D EN IIEU-

vEL J.
Ri IEEE J.

Belgica
G. 'I'olosana

Superior Lenten
Batas

SVLVFSTRE A.

2 tri.

Perigueu.l'

BARROSA DE I.E.MO s J. \I.

Tru o de .\lorais

Vp. \lozamhicans

nova
d„mus

H. Caesaraugusta na
B. Crithcnsis
u

2 tri.

Tau. l.3
I'RF A B. Nen,
lIrRNASKI

I.

»

York 20"

Araucaria

""

rrrrr. _'0
IIERNANDEZ V.
III E.
SF.GURA J. D.
('oACON D.
GARCrA IsA A J.

Ouelzaftenango
Salcajd
» Le,in
» l;naterrrala
I)ir.Fil.Car .

Amcricac Centr.
'r
"

Superior A'scobar
Montevideo

A rgentina

n. d.

(Bogota)

.Ian. 29
SARAsOLA V.
NIALVARE4 F.

Fehr. 5
SASFRAPRANATAJ.
\\ AGNER H.

Corns . Pron .
.Superior

(;RU\DTKE G .

\'p. Costuricana

2 tri.
2 tri.

Limon

Cons.

Ro)AS J.

Indiac
Turrialba

Prot.

C;RI'NDTKF G.
\\Ao;\ER 11.

'

.'rlperior

Fltrsriil A.

Bologna 2"

I. Romwur

3 tri.

Fehr. 12
\ ILI.ARROYA

R.

H.

I 'isitator

CaesarauguStana

FAGAN

T.

('o\I olNs A.
1•:\RI'R EZ A.
'1'uu;vr:u J.

.Superior

I 'isitator

1)uhliu 7"

Iiibcrniac

M:stret'or
l.a llrrhana 1"

ADSCralial'
Cuhanu
Austriac

2 tr
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DIIS-NoNIEN

Or I R II -,I

Superior

DoyIIs * I

I.ONI)OAo A.

Popayrin
lbaKur

\IOJICA N.

Medellin 7 "

CARuzAs A.

PIiOVINCIA

DUR.

Columbiae
0
n

Nebr. -'(,
CoRT:V.AR

ESPIAGO

H. \Iatritensis

('.Prov.Asst.
('on.s. Prov.
,

J.

AL_RFNOE.A I.
ROMAN J. M.

2 tri.
2 tri.
2 tri.

F.

PANCIERZYNSKI
HA1.'.(:ENF.nE.R

A.

PACHECO G.

SAr,meoxo F.
IIErtttF:RA I).

F.

Superior

1
I)ir.1 il.Car.
Superior
Cons. Prov.

Ilozca

Poloniae

Wien 4"

Austrian
(Para,uay)
Chiliensis
,

I'alparaiso

Alart. I

P rov.

Cons.

.\I I>CIA G,

I. Rornana

liart. .i

Superior

Coors I-I.
W.

KNH,RELER

Amer. Crntr.

13. Fortalexiens.

('ametri
Fortaleza
Recife
Selo I.rtis

PARIDAEN G.
VAN FRK 1).

I.AM NIAN C .
^

I10NIN1;^ .\.

Boaco
Belem

,h art. 'U
CALCAGNO

J.

DIciiARrnv

W.

\FolrlA N.
LONDONO

Superior
n

Dallas
Houston

Vp SAF N. Aureliae
„

2 tri.
3 tri.

Cons. Pron.

Columbian

Superior Weslaco
Cons. Prov.

\Iexicana 3 tri.
Austrian

A.

GARCIA G.
GUTIERREZ A.

I .ANGARIC.A C.
KLEIN J.
SrCHOMEI. K.

NFUMANN D.

C.Prov.Oec.

SCtrrt Fl RFit A. Cons.
GU('1.l)\\sII T .

Prop.

1 'isitator

4
Poloniac

DIES Noy1E N Urr[ctuo

DOytus * PUMINCI,A D1.R.

;Mart. 27
Dos SANTOS
Superior Belo Horizonte
A1. A. :i"
FUI.IF F. R.
Sao Paulo
A ONT'ALVAO

Brasiliae

1). I. Assis
Zico V.

2 tri.

Cons. Pray.

PAIVA 11.
PAl. T..
FERREIRA

,
A. C.

SALES J . 1'.
PINTO COELHO

MORO J.
G IMARINO M .
I)OSADO J.
R,-%mos M.
BARQtIN T.
ORTAZON

C.Prov.sub.

1.
Superior
a

: Ingono
Taro

Philippinarum

Cons. Pron.
Cons. Prov.

2 tri.
2 tri.

B.

TREV ER J.
PoCHER W.

Superior

Graz ?"
Graz-h gqenher,{

Austriae
l

* N.B. - Numeruhts civitatis nomini appositus , nu me rum refert no
Domus in Catulogo 1973 recensetur . Quod pro its locis fit, uhi altera saltem adsit Congregationis Dornus in Catulogo inscripta.
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NUESTROS MINISTERIOS (cf. pp. 172-173)
Mensaje de las E stadisticas
En la pagina central del prescnte numero de VINCENTIANA,
sefialamos , en cifras, to que liacen actuahnente nuestros sacerdotes
v Hermanos . Los datos estan tornados de la Relatio rlnnualis, enviada por los Visitadores v Vicevisitadores, de acucrdo al estado
de sus respectivas Provincias y Viceprovincias, al 1° de enero de 1973.
Al presente , en que toda Is Compania se dispone a reflexionar
sobre su propia villa, en vista de la provima Asamblca General,
parece oportuno que se detenga tambicn para meditar sobre una
de las manifestaciones de esa villa , la actividad apostolica.
Las cifras del (, cuadro ') citado, careccran , (IC suvo , do clocuencia, si no se las relaciona con nuestro e numero y con to que,
de acuerdo a ]as Constituciones , « debrianlos hacer ">. Par eso, en
las lineas siguientes , indicanios el porccntaje de Padres v Hernianos ocupados en cada uno de los ministerios y, entre parcntesis,
el inismo porcentaje al 1° de enero de 1972, cuvos datos aparecieron en VIN('FNTIANA n° 3, 1972, pp . 100-101. En algunas oportunidades , anadimos el articulo correspondicnte de las Constituciones, como simple punto de referencia.
Aunque el <o ministerio del sufrimiento > (enfermos , ancianos,
inv lidos ) nos merczca cl mayor respeto , consideramos como total,
para efectuar los porcentajes , a los miembros en actividad , porque
son los disponibles para los diversos ministerios. Por eso , a excepci6n del n° 13, cl porccntaje se calcula con relaci6n a los 3.876 sacerdotes v 387 Ilermanos en actividad.
Serfs pueril otorgar a las estadisticas an valor absoluto, coma
reflcjo de lo que reahnente hacen los miembros de Is Compania.
Los datos, en efecto , no siempre fucron trasniitidos con fidelidad;
a manera de ejemplo, citemos tan solo el numero de IIermanos
senalados en los ministerios : 432, mientras el resto de las estadisticas indican 448. Por otra parte, dada la polivalencia de rnuchos
cohermanos , results Iasi imposible asignarles un solo ministerio
como principal.

De acuerdo a las estadisticas
1. El 5,66 (7'',,) de los sacerdotes y el 0,5 (200) de los
Ilermanos trabaja en las llisiones internas o parroquiales, a las que
se refieren los aa. 2 y 21, § 2 de las Const. La sensible diferencia,
con relaci6n a las cifras del ano pasado, se deben posiblemente al
error de un Provincial, que entonces indic6 56 sacerdotes (el 20() ( ,

-- 132 con relacion a 277), mientras al presente no indica a ninguno para
el rninisterio que nos ocupa.
2. Son muy^ pocos, 1,4 (2,56" ,,) los quc predican ejercicios
a los fieles. La tendencia, ademas, es de rapida disminucibn.
3. El 29,99°„ (25",,) de los sacerdotes y cl 12,66°;, (11,19"„)
de los Hermanos traba_jan en parroquias. No solo ha silo sensible
el crecimiento de cstc ministcrio, de on ano Para otro, lino que
ademas, por si solo ocupa on numero de sacerdotes dos veces mayor
quc el del ministcrio clue le sigue en importancia numerica. Las
parroquias de nrision no estan consignadas cn este lugar; en canrbin, no pocas de las enurneradas aqui, son en realidad o parroquiasmisi6n », y par consiguientc, corresponderia ubicarlas en el n" I
(Misiones internas).
4. En los Seminarios en sentido muy amplio - tanto para
los Nuestros como para el Clero secular, trahaja el 14°;, (15";,)
de los saccrdotcs v el 6,7", (6,3°;,) de los Hermanos. Cabe senalar
que el 41",) de los sacerdotes empenados en los Seminarios, pertenece a las Provincias de los EL,[II'. v de Colombia. Posiblemente
cerca de la mitad de los 545 sacerdotes apuntados trabaja en seminarios diocesanos.
El ministcrio de los Serninarios ocupa cl 2° lugar en nuestras
estadisticas. Si se lc anaden los sacerdotes dedicados a la ensenanza,
se llega a un total de 1.073, o sea, el 27,68°,,, que no alcanza, sin
embargo, al porcentaje de quicnes trahajan en parroquias. A pesar
de todo, results considerable el numero de los consagrados a la
ensenanza v fornmac16n.
5. En cambio, son muv reducidos los clue dedican su ministcrio exclusivamentc al C'lero: el 0,98°(, (0,99°),); cf. aa. 2, 3" v 22
Const.
6. Continua asimismo la disminucion de los que trabajan en
las Misiones ad Gentes: el 7,17";, (8,3°,,) de los sacerdotes v cl
3,36",, (4,83";,) do los Hermanos. Las cifras cstan muv lejos de
accrcarse a las dadas en VINCr:x17ANA, n(I 4-5, 1971, pp. 132-133,
porque en esa oportunidad se iudicaba tan solo la presencla vicentina en ticrras de mision. 'I'amhien cabe senalar que no se incluyen,
en las cifras de estc ano (it] en las del ano pasado), los cohermanos
clue se hallan en la China continental, de quienes, lastimosarnente,
nos faltan noticias.
Las Constituciones se reficren a estc ministcrio en el art. 21, § 3.
7. Al servicio de nuestras Hernianas esta dedicado el
(5,2°;,) de nuestras Padres. El nomero cast iguala al de los sacerdotes consagrados a las misiones parroquiales.
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8. Antique en disminucicin, sigue sicndo considerable el ntimero de cohermanos dedicados a Ia ensenanza: el 13,62'!(, (14,1";,)
y 4,4",, (6,87"„) para sacerdotes v Ilermanos respcctivamente. Este
ministerio ocupa el tercer Lugar en iniportancia numerica. Cf. art.
23 Const.
9. El apostolado por los medios de Comunicaci6n Social, periodismo, radio, television, cine, escritos en general, sefiala un auntento infirno: el 0,56",, (0,5";,) de los sacerdotes v cl (1,27";,)
do los llerntanos dedicados a ese ministerio. Esos porcentajes, sin
embargo, no responder a Ia importancia que pareccrian darle los
documentos oficiales: Decrcto Inter 1/irifica, del Vaticano 11, v Ia
Instructio Pastoralis del 23 de mavo de 1971, Connnunio et Progressio (cf. AAS, 8 [1971], pp. 593-656).
10. El 3,04" ,, (3,17"-;)) do los sacerdotes v el 1,03 (1,27("-;,)
de los Ilermanos efcctuan estudios especiales.
El ntimero de sacerdotes-estudiantes, con relacion a Los dedicados a Ia ensenanza v formaci6n, representa el 11",,. Es de scnalar que las tres < nucvas " Provincias espanoles, por si solas, proporcionan algo mas de Ia tercera parse de los sacerdotes-estudiantes.
Convendrfa examinar si cl porcentaje de l iermanos-estudiantes interpreta adecuadamente el espfritu de los aa. 119 y 121 do
las Const.
11. Un sensible aumento ban experimentado Las Capellanias:
el 8,25 "„ ( 5,3",,) de los sacerdotes. Puede que el ntimero fucra
mayor, de definirse muchos de los ministerios acuniulados en el
n" 15, bajo Ia rubrica do a varia o.
Algunas Capellanias no entrap dentro de una planificacion
apostolica provincial, ni Ia pastoral aplicada es COIDUnitaria; sill
embargo, mochas de ellas posibilitan la actividad de ntisioncros
(Inc. de lo contrario, deherian ser clasificados en el n" 13.
12. Solantente 4 sacerdotes , el 0,1"0 (0 , 3°") cfectuan trabajos
manuales, N. pertenecen a dos Provincias europcas . Esa actividad,
en cambio, sigue siendo Ia que ocupa a mayor ntimero de IIcrmanos, eI 49,6",, (43.25(',,).
13. El ntimero de sacerdotes y Ilermanos ancianos , enfermos,
invalidos, se ha acrecentado : el 5,11",, (4,4)") y cl 11.63"„ ( 10,94',;0)
respectivamente . Signo evidente de que Ia Comparlia envejece.
14. La administracion ocupa casi el mismo personal de sientpre, por lo que se refiere a los sacerdotes: el 4,2",, (4,2(',,). En camhio, ha ocupado a menor numcro de Ilermanos: el 5,17(',, (6,36"^,,).

134 -15. La disminuci6n do los porcentajes, Kara sacerdotcs N. Hermanos, en (, ntinistcrios varios cl 6,3" ( , (1 I"„) v cl 15,2" (16,8"J
respcctivamentc, se debe a que se ha encontrado ubicacion para
niuchos cohcrmanos en los numcros precedentes.
Es oportuno tenor en cuenta que m:is de la mitad de los cohern ^ anos apuntados en varia esta constituida por los sacerdotes (123) y Herntanos (32) do China continental, IIungria v C'hccoslovagiiia, a los que resulta dificil uhicar pastoralmente.
Oucdaria por averiguar cu31 es nucstro real compromiso con
los verdaderamente pobres (art. 21, § I Const.), lo que no pueden
represcntar las cifras a que nos referimos anteriornu•nte.
Para una evaluacion corrccta de los aunu•ntos o disminuciones,
adentas de otros criterios, convienc toner presents Ia rcalidad do
nucstra disminucion numerica, entre c'I 1" tic enero de 1972 v la
misma fecha de 1973, que llega al 2,33",, Para los sacerdotcs v al
1 , 32" ,, para los Ilerntanos.
Hentos procurados scnalar tan solo los hechos, dejando a las
Provincias la tarea de cmitir sus juicios, que esperamos scan efectuados a la Iuz do lo que pedia la ultima Asamhlea General: <s Ideo
Congregatio curabit in lumine illius missionis diiudicarc ct ordinare
amnia sua pastoralia opera ct ministeria necnon scipsam indesincnter refonnare ^ (art. 4 Const.).
A. R.

NOS MINISTERES (cf. pp. 172-173)
Langage des Statistiques
A la page centrale du present numero tic VINCENTIANA, nous
exprinions en chitfres, ce que fun! actuellenu•nt nos pretres et nos
Freres. Les donnies sont tirccs Lie la Relatio :°lnnualis sur I'etat
des Provinces ct des Vice-Provinces en date du ler janvier 1973,
tel qu'il noes a etc presente par lours Supi•ricurs respe•ctifs.
A I'heure ou toute la Conrpaonie s'apprete a reflcchir sur sa
vie, en vue tie la prochaine -assembles Generale, it seniblc opportun
de meditcr sur I'une des manifestations do cote vie: I'apostolat.
I.c tableau perdrait son eloquence s'il n'ctait nlis en relation
et avec Ic chiffrc de nos etfcetifs et aver 4, cc que noun devrions
faire scion nos Constitutions. Nuns allons done votes indiquer le
poureentage des Peres ct des hrcres engages en chacun des rninisteres. lintre parenthese noes rappclons le pourcentage au ler janvier de l'an Bernier, tel qu'il figure en VIN('I?n FIANA n. 3 de 1972,
pp. 100-101. Ici ou la, nous vous renvovons it ]'article interesse
des Constitutions, it titre de simple point do reference.

Bien que d le ministcre de la souffrancc N de nos malades, anciens ct invalides, merite notre plus grand respect, pour le calcul
des pourcentages, noes ne faisons entrer en ligne do compte que
L's seals menibres en arliv'ilr, disponibles pour Ics diflerents ministeres. A l'exception du N" 13, toes les pourcentagcs sont etablis
cn Junction dcs 3.876 prctres ct des 387 Freres cn activite.
II strait pueril tic rcgarder les statistiqucs conune un miroir
refletant tidelement I'oeuv•re re'elle arcomplie par Ies memhres de la
('ompagnie et do lour attrihucr une valeur absolue. De fait, les
donnecs nc furent pas toujours transmises avec exactitude. A titre
d'exemple, donnons le chiffre des Freres cites pour les ministcres:
432, alors clue scion le reste des statistiques its devraient titre 448.
U'aillcurs, vu la polyvalence de tans de Confreres, it est Presque
impossible de Icur attrihucr tin scul ministcre cotnme principal.

Solon les statistiques
I. Lc 5,66 (7"„) tics prCtres et le (2",,) des Freres
travaillent aux Missions intericures ou paroissiales, dont parlent les
art. 2 & 21, § 2 des Constitutions. It se peat que In notable difference du chiffre aver cclui de I'an dernier, soit due it un oubli d'un
Provincial: alors que jadis it donnait 56 pretres (211",, de 277) comtne affectes a cc. ministcre, cette anncc it Well mentionne plus aucun.

2. Its sont tres pea, 1,4",, (2,56",,), a precher des retraites aux
fideles. La tendance est a la haisse rapide.
3. I.e 29,99"" (25"„) des pretres ct le 12,66 (11,19",,) des
Freres ocuvrent en paroisse. I.'expansion de cc ministcre est telle,
vi .1 tai seal iI mobilise deux foil plus de pretres qu(- celui qui le
suit pour ('importance des effectifs. Et les paroisscs do mission tic
figurent pas sous cettc ruhrique. par contre, pas mat des paroisscs
ici entunerecs, s-)nt en fait dcs e paroisscs-missions', ct par consegacnt it conviendrait tie Ics attrihuer au n° 1 (Missions intericures).
4. I)ans les Seminaires au sens lc plus large -, tant pour
les nitres que pour le clerge seculicr, travaillent Ic 14",, (15"j
de nos hretres et le 6,7"„ (6, 3"„) de nos Freres. Signalons que le
41'',, des pretres engages dans Ics Seminaires appartient aux Provinces tics Etats-Unis et a la C 'olomhie. Environ la moitie de ces
545 pretres enscigne Bans des scninaires diocesains.
Le ministcre_ des Seminaires , du point de vue numeriquc, vient
done an dcuxieme rang. Si sous y ajoutons Ies pretres adonnes a
I'enseignenient , nous atteignons un total de 1.073, soft le 27, 68"0,
inferieur aux effects des paroisses . Mais cela fait encore un beau
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5. Par contre, an service exelusif du clerge ne se devour que
Ic pourcentage tres bas de 0,98 ( 0,99°;)); cf. art . 2, 3° et 22 des
Constitutions.
6. Continuent aussi a diminuer les Missionnaires ad Gentes:
le 7,17",, (8,3"„) des pretres et Ic 3 ,36"„ (4,83"„ ) des Freres. I.es
chitfres sont loin d'cgaler ceux alignes par VI\cENTI N A, n° 4-5,
1971, pp. 132-133, qui evaluait sculement la presence vincentienne
en tcrre de mission . Remarquons que, ni I ' an dernicr ni cette anncc,
ne sont inclus ici nos Confreres de la Chine continentale, dont
malheureusement nous n'avons pas de nouvelles . N os Constitutions
parlent de cc ministers a I'art . 21, § 3.
7. Au service do nos Soeurs se devoue Ic 5",, (5,2" c) de nos
Peres. Chiffre voisin de ceux appliques aux missions paroissiales.
8. Bien qu'en diminution , le nombre des Confreres adonncs
a I'enseignement demcure important : 13,62(',, (14, 1"„) des pretres
ct 4,4 110 ( 6,8711„) des Freres. Par voie d ' importance numerique,
cc ministere vient au troisiemc rang . Cf. art . 23 des Constitutions.
9. L'apostolat par Ics moyens de communication sociale (journaux , radio, television, cinema , livres ) marque un progres inlinte
sculement : 0,56 (0,5 "„) des pretres et 1,3"„ (1,27",,) des Freres
se consacrent a cc ministere . L'n tcl pourcentage tic correspond pas
a ('importance que semblent lui attrihuer les documents officiels:
1)6cret Inter .llirifiea du Concile Vatican II, et ('instruction pastorale du 23 mai 1971, Conununio et Progressio (cf. AAS, 8 [1971],
pp. 593-656).
10. Le 3,04°,, ( 3,17°,,) des pretres et le 1,03",, (1,27°,,) des
Freres font des etudes speciales.
Le nombre des pretres-ctudiants, relativement a celui des enseignants et educatcurs , represente le 11°,,. Notons que les 3 a nouvelles ^ Provinces espagnoles , a Liles settles, comptcnt plus du tiers
de ces pietres - ctudiants.
II scrait bon d ' examiner si le pourcentage Lies Freres - ctudiants
repond it l 'esprit des articles 119 & 121 des Constitutions.
11. Les aumenncries sont en augmentation sensible: elles sont
assurces par 8 , 25",, (5,3°.,,) des pretres. Cc chitfre pourrait Ctrc
grossi de plusieurs activites cnregistrees an n" 15 , sous e, varia n.
Certaines aunuineries ne soot pas integr6cs daps un progranunc
apostolique provincial , et leur pastorale tie saurait se dire conununautaire. Elles permettent par aillcurs de garder en activite des
missionnaires qui, sans elles, devraient etre classces au n° 13.
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travail manuel. Its appartiennent a dcux Provinces d'Europe. Cette
activite rcste cependant la principale des Freres: 49,6% (43,25",,).
13. Le nombre des pretres et des Freres a la retraite, malades on invalidcs, a augmente: 5,11°0, (4,4%) ct 11,63 (10,94`-0)
respcctivcment. Signe evident du vieillissement de la Compagnie.
14. Le pourcentage des pretres prix par ]'administration n'a
pas varie: 4,2°), (4,2°,). Par contrc, moins de Freres y sont engages: 5,17 (6,36%).
15. La diminution des pourcentages pour les ministeres a divers > des pretres ct des Freres: 6,3% (8,11%)) et 15,2% (16,8%)
respectivement, provient de cc que nombre de Confreres ont etc
transfcres aux numeros precedents. Plus de la moitie des Confreres inscrits sous s varia'> est constituee des 123 pretres et des 32
Freres de Chine continentals, de Hongrie et de 'I'checoslovaquie;
H serait difficile d'etiqucter lours activites pastorales.
Resterait it evalucr cc qui nc se degage pas des chiffres cidessus alignes: notre engagement reel au service de vrais pauvres,
selon fart. 21, § I de nos Constitutions.
Pour line appreciation correcte des hausses et des haisses, en
plus d'autrcs criteres encore, it faut temir compte de la reduction
de nos effectifs entre les debuts de 1972 et 1973: 2,33% pour les
pretres et 1,32"„ pour Ics Freres.
Nous venous ('aligner des faits. Aux Provinces de les juger,
Bans la ligne do cc que demandait la dernicre Assemblee Generale:
e Ideo Congrcgatio curabit in lumine lulus missionis diiudicare et
ordinare omnia sua pastoralea opera et ministeria necnon seipsam
indesinenter reformare > (art. 4 des Const.).
A. R.

OUR MINISTRIES (cf. pp. 172-173)
The Message of the Statistics
The central page of the present issue of VINCENrIANA contains
statistics informing us of the apostolates in which our priests and
Brothers are act udly enga.ed. 'T'hese figures are derived from the
Relatio Annualis on the state of the Provinces and Vice-Provinces,
as of I January 1973, which has been prepared by their respective
Superiors.
At a time when the entire Congregation, with a view to the
coming General Assembly, is preparing to reflect on its life, it seems
fitting to ponder on one manifestation of this life - the apostolate.
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both to our actual numbers, as well as to " what we should he doing "
according to our Constitutions. We intend, therefore, to give you
the percentage of priests and Brothers engaged in each ministry.
Within brackets, we give the percentage as it was on I January
19-12 according to the figures given in VINCFNrIANA 1972, n. 3,
pp. 100-101. Occasionally, we refer you to the relevant article of
the Constitutions, simply as a point of reference.
Although " the ministry of suffering " of our sick aged
and invalids merits our greatest respect, for the calculation of
the percentages we have taken into account only those members
who are active, and thus available for the various ministries. Except
for No. 13, all the percentages are based on the 3,876 priests and
the 387 Brothers who are active.
It would be childish to regard statistics as a mirror faithfully
reflecting the work real/v accomplished by the members of the Congregation, or to attribute to them an absolute value. In fact, the
information submitted is not always accurate. By way of c ample,
432 was the total given for the Brothers engaged in the ministries
but, according to other statistical data, the figure should have been
448. Moreover, considering the various activities engaged in by
so many of the eonfri'res, it is almost impossible to attribute any
one ministry as their principal one.

According to the Statistics
1. 5.66"0 ( 7"()) of the priests and 0.5 °„ ( 2",,) of the Brothers
devote themselves to the Home or parish missions to which articles 2 and 21 § 2 of the Constitutions refer. It is possible that this
notable decline in numbers from last year may be due to an oversight on the part of a Provincial: the previ pus occasion he gave
56 priests (20°„ of 277 ) as engaged in this ministry, but did not
mention any one this year.
2. Very few, 1.4"„ (2.56'',,), are engaged in giving lay retreats. The tendency is for a rapid decline in the number so engaged.
3. 29.99 (25°;)) of the priests and 12.66",, (11.19"(,) of the
Brothers work in parishes. The expansion of this rninistrv is such
that it now engages twice the number of priests occupied in the
ministry (Seminaries) which has the next greatest number. Parishes in Mission territories are not included under this heading.
On the other hand, not a few of parishes listed here are in fact
" parish-missions ", and hence could perhaps be better classified
under no. I (Home missions).

Iy

4. Seminaries taken in the widest sense and including
not only seminaries for our own candidates, but also for the diocesan clergy, occupy 14"(, (15 ,) of our priests and 6.70, (6.3°,,)
of our Brothers. We note that 41°0 of the priests working in
Seminaries belong to the Provinces of the United States and Colombia. About a half of the 545 priests teach in diocesan seminaries.
From the point of view of numbers, the Seminaries' ministry
takes second place. If we were to add to it priests engaged in teaching, we would reach a total of 1,073 -- 27.68",, which is still
less than the number engaged in parishes. Nevertheless, the numher of those occupied in teaching and formation is considerable.
5. On the other hand, those engaged exclusively in the service
of the clergy only reach the very small percentage of 0.98% (0.99°(,):
cf. articles 2, 31 and 22 of the Constitutions.
6. The number of the missionaries " ad Gentes " 7.17° ,
(8.3(';,) of the priests and 3.36°,) (4.83"J of the Brothers continues to decline. The figures are far from matching those given
in \''INCENrIANA, n. 4-5, 1971, pp. 132-133 which aimed only at
evaluating the Vincentian presence in missionary lands. Neither
last year, nor this year, have we included here our confreres on
mainland China of whom unfortunately we have no news. Our
Constitutions speak of this ministry in art. 21, § 3.

7. 5",, (5.2"„) of our priests work for the Daughters of Charity. 't'his figure is much the same as that for the parish missions.
8. Although declining, the number of confreres engaged in
teaching remains significant: 13.62°„ (14.1",,) of the priests and
4.4°„ (6.87('„) of the Brothers. From the point of view of numbers,
this ministry comes third. Cf. art 23 of the Constitutions.
9. The apostolate of the Communications Media (papers,
radio, television, cinema, books) shows only a very small increase:
0.56"„ (0.5°;,) of the priests and 1.3",, (1.27"„) of the Brothers
give themselves to this work. Such a percentage does not correspond with the importance official documents seem to attribute
to this apostolate: the Decree Inter ;ti9irifica of Vatican 11, and the
pastoral Instruction Communio ct Prggressio of 23 May 1971 (Cf.
AAS, 8 [1971], pp. 593-656).
10. 3.04 (3.17°,) of the priests and 1.03",, (1.271;,,) of the
Brothers are doing specialised studies.
The number of student-priests, when compared with that of
teachers and educators, represents 11°,. We note that more than
a third of these student-priests belong to one or other of the three
" new " Spanish Provinces.
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Brothers engaged in these studies corresponds to the spirit of
articles 119 and 121 of the Constitutions.
11. Chaplaincies show an appreciable increase: they are served
by 8.25°;, (5.3°,) of the priests. This figure could be increased
still further by the inclusion here of several forms of the apostolate
listed under No. 15 " 'aria ".
Sonic chaplaincies are not integrated into the apostolic programme of the Province and as such can hardly be designated as
a community apostolate. However, they do provide pastoral activity for some missionaries who otherwise would have to he
classified under No. 13.
12. Only 4 priests, or 0.1°,) (0.3()j, do manual work. Thev
belong to two of the European Provinces. This type of activity,
however, remains the principal one of the Brothers: 49.6°;, (43.25",-,).
13. The number of priests and Brothers who are retired,
sick or invalids, has increased: 5.11°(, (4.4%) and 11.63";, (10.94°„)
respectively. This is a clear indications of the ageing character
of the Congregation.
14. The percentage of priests employed in administration
has not changed: 4.2°0 (4.2(1,,). However, there are fe\^cr Brothers: 5.17°<, (6.36°;)).
15. The decline in the percentages for the " Diverse " ministries of the priests and Brothers: 6.3°„ (8.1%,) and 15.2"0, (16.8",,)
respectively, arises from the fact that a number of confreres have
been transferred to the above categories. 'More than half of the
confreres listed under " V aria " consist of the 123 priests and 32
Brothers of continental China, Czechoslovakia and Hungary: it
would be difficult to classify their pastoral activities.
We still have to evaluate something which cannot be deduced
from the above statistics: our real engagement to the service of
the truly poor, according to art. 21, § I of our Constitutions.
For a correct appreciation of the various fluctuations, in addition to the other criteria, one needs to take into account the decline
in our numbers between 1 January 1972 and 1 January 1973:
2.33"0 for the priests and 1.32°„ for the Brothers.
We present the facts. It is for the Provinces to evaluate them
in accord with the request of the last General Assembly: " ldeo
Congregatio curabit in lumine illius missionis diiudicare et ordinare
omnia sua pastoralia opera et ministeria necnon scipsam indesinenter reformare " (art. 4 of the Constitutions).
A. R.
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De Sodalium Numero, his ultimis octo annis

UNI-

Sacer- Fra- Cand. Seto- Seminadotes tres Frat. lastici ristae

VF.ti"I I

4.374

535

48

843

6.314

1966..... 25 4.399

537

36

881

406

1967..... 26 4.395

527

22

821

407

6.198

1?piscopi

1965..... 25

1968..... 28 4.393
1969.....

28

4.193

489

6.284

518

18

735

279

5.971

487

23

712

209

5.652

l IO LASTICI
Def.
't'emp.

1970..... 25

4.188

474

17

1971..... 25

4.156

454

28

1972..... 26

4.059

448

31

171
109

81

662 5.537
576

552

5.348
5,197

Crecmos util, en vista de una reflexion constructiva, senalar
el movimicnto quc ha tenido el personal do la Compania durante
los ultimos 3 anos.
Los datos estan tornados del Catzilogo v de las tiltimas estadisticas; por to mismo, indican el estado do la C.M. al final de
cada uno de los anos. Desdc ci 31 de diciembre de 1967 a la misma fecha de 1972, se comprueha tin descenso de 1000 miembros,
que representan el 16"„ de los existcntes en 1967.
Your une reflexion constructive, it est bon de noter le mouvcment du personnel de la Compagnic, an cours des huit dernicres
annees.
Ces donnecs, cmpruntees an Catalogue et aux plus recents
rapports statistiques, presentent l'etat do la Compagnie en fin de
chaque annec. Entrc Ics 31 decembre de 1967 ct de 1972, it N. a
une reduction de 1000 membres, soit de 16",,.
As a help towards constructive reflection, we think it well to
note the decline in the membership of the Congregation over the
past 8 years.
These figures, taken from the Catalogues and the most recent
statistical reports, present the situation at the end of each year.
Between 31 December 1967 and 31 dccembcr 1972, the membership
has diminished by 1.000, which is equivalent to 1611(,.
A. R.
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NO T1TI_lRI( M
Breves notitiae variis linguis exaratae
journee d'information sur les (( Mass Media >> (24 avril 1973)
It s'agissait de prenclre on contact avec les techniques modcrnes
des communications sociales, qui sort un langage nouveau pour la
plupart des Curies generalises.
La journee fut presidee par S. Exc. Mgr. Edward Heston,
President de la Commission Pontificals pour les Communications
Sociales, par le P. Arrupc, S. J. ct Ia M. Linscott, S.A.1)., Presidents respectifs de et de I't'.I.S.G. Environ 201) participants: Supericurs Generaux et Gcnhrales, accompannes (le ion
on l'autre membre de lour Curie, assistaient a la reunion, qui s'cst
tenue. Bans l'Aula Magna des Peres Salesians, Via delta Pisana
1111, admirablement cquipcc techniqucmcnt pour une journee de
cc genre.
Apres on mot de bienvenue, adresse par les Presidents do I'CSG
et de I'C.I.S.G., le Fr. Antoine Vallet, F.A1.S., fit un expose sur
le <, lan;a. e total)). On it ensuite donne a l'assemblee un exemple
(le communication cntrc un Generalat et one Province, enregistree sur video-cassette. La firme Philips a alors donne one demonstration de ses appareils Bans cc donrrine.
Avant la Concelebration Eucharistiquc, la I.iturgie dc la Parole lot presentee avec I'aidc: do films et do diapositives qui out
permis de nrieux comprendre la Parole do Dieu.
I.'animatcur de la journee, Ic P. Bamberger, S. J., responsable
de Multimedia, it suscite des echangcs do vues, avec I'intention
d'arriver a quciqucs conclusions pratiques qui seraient le fruit de
cette journee d'information.

Day of information on a Mass Media > (24 April, 1973)
The meeting centered on contact with modern techniques of
social communication. This is a 'new language' for the majority
of General Curias.
The assembly was presided over by I lis Excellency, Archbishop
Edward Heston, CSC., president of the Pontifical Commission for
Social Communications, by Fr. Pedro Arrupe, S. J., and Sister
.\Iary linscott, SNI), presidents respectively of the CSC: and
11SG. Present at the mcetiio were about two hundred persons,
including Superiors General of men and women, accompanied by
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one or other member of their (' arias . The meeting was held in
the Aula Magna of the Salesian Fathers, Via Bella Pisana M. The
:Ala of the Salesian Fathers is technically very well equipped for
such meetings.
Following a word of welcome addressed by the Presidents
of the IISG and CISG, Father Anthony Wallet, FATS delivered
a position paper on the a whole language ». The assembly was
then given an example of communication between a Generalate
and a Province recorded on vide,)-tapes. The f;m cf Philips then
gave a demonstration of their- technical equipment in this regard.
Before the concelebration of the Eucharist, the liturgy cf the
Word was presented with the help of films and slides which helped
much in understanding the Nord cf God.
The leader for the day, Father Stephen Bamberger, S. J., director of 'Multimedia, then invited an exchange of opinion in the
interest of arriving at some practical conclusions that would be
the fruit of this day of information.

Comision Preparatoria de la Asamblea General 1974
Sc reunio en nuestra Curia Generalicia do Roma, y trahajo
intcnsarnente, del 25 de abril it 7 de mavo. Nos parece sup6rtluo
referirnos at trabajo mismo de la Comision, pucsto que ya lleg6
por to menos a todas has casas dc la Congregaci6n, v cl presente
mimero de Vt\CFNT1ANA ofrece la edici6n official latina, de manera
que los Cohermanos podran juzgar por los frutos.
En cambio, deseamos senalar que las dos semanas de convivencia fraterna con sus miemhros nos permitieron enriqucccrnos en
muchos aspectos. A este proposito, cabe destacar y agradecer a los
PP. Jacques GROS, Luis ROJ.AS V Vicente %tco has charlas que nos
dieron, durante las reuniones comunitarias que solemos teller todos
los viernes por la tarde. Los temas fueron: viernes 27 de abril,
<, La situacion en el Vietnam, cspecialmente entre los montafteses n;
viernes 4 do mavo, « Situaci6n de Sudamrrica v de nuestras Provincias ante la Evangelizacion
viernes 11 de mayo, « Brasil: situacion politica v rcligiosa'>. Por
carecer de tiempo disponihile, el P. ''LLieu no pudo llegar at tercer
punto: a situacion de ]a Congregaci6n de la Alls16ii co Brasil ).

Visitas activas y pasivas
I?1 9 de mavo march() cl P. Camille BFNDer, con intenciones
de llegar ese mismo dia a Cuba; sin embargo, una falla de sincronizaci o n co los horarios he oblig6 a detenerse ell Aladrid hasta Cl
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regreso, auguramos que tanto visitados como visitante havan quedado satisfechos de la permanencia.
El mismo dia 9, por la nochc, sin pcrcanccs dignos de mencion,
viajo a Madagascar cl P. Florian KAPuSCIAK, quien, adernas de
predicar algunos ejercicios, efectuara un recorrido de toda la misidn
v regresara via Nigeria.
A mediados de abril estuvo con nosotros, durante una semana,
el P. Fernando REIS, Visitador de Portugal; algunos dias menos,
a partir del 7 de rnayo, permanecio el 1'. John NUGENT, Visitador
de la Provincia Oriental de los EE. UU. Anrhos, adernas del placer
de la convivencia, nos proporcionaron la posihilidad de nn contacto
mas vital con sus respectivas 1'rovincias.
Entre otras visitas recibidas, cabe senalar la de dos cohermanos
htingaros, que nos trajeron noticias frescas de los quc trabajan
cn los diversos sectores de su Provincia.

P. Emilio CID, C.M.
Director de las IIijas de la Caridad de Bolivia hasty pace pocas
semanas, nos cav6 como llovido del cielo el dia j de rnayo. Lo
aguardabamos desde hacia ticmpo; las huelgas de correos se encargaron do quc nos llegara sin previo aviso. Bucn augurio para uno
quc, entre otros quehaceres, tends una funcion especial en el sector
de la Informacicin... Adcmas de cllo, asegurara el s secretariado permanente >, por to quc se refiere a todo el material que comenzara
a Ilegar en vista de la proxima Asamblea General o como rcaccidn
ante las cuestiones planteadas por la Comisirin Preparatoria.
Al proprio tiempo que damos la mas cordial bienvenida al P.
Cid, hacemos votos porquc su lavor resulte fructffera.

Encuentro de la S. C. de Religiosos con los Superiores Generales
Rencontre de la S . C. des Religieux avec les Superieurs
Generaux
Meeting of the S . C. R. with Superiors General
Se realizara del 23 al 26 de rnayo, en la Casa Generalicia de
los Ilermanos de las Escuclas Cristianas, y versari sobre:
a) el problema de las vocaciones;
b) las relaciones de la Sagrada Congregacion de Religiosos
y los Superiores Generales.
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Freres des Ecoles Chretiennes, et aura pour theme.:
a) Le problcme des vocations
b) Les rapports entre la Sacree Congregation des Religieux
et les Superieurs Gencraux.
This meeting will be held from the 23 to the 26 of May at
the General House of the Brothers of the Christian Schools, and
will have as its topics:
a) The problem of vocations
b) Contacts between the S.C.R. and Superiors General.

Huelga de Correos
La soportamos durante tunas de tres semanas consecutivas, en
el sector de Roma, a partir de mediados de abril; hacia fines de
mavo, cl servicio postal no se habia regularizado todavia. Senalamos
estc problerna local debido a sus proyecciones: si algun cohermano
sigue aguardando en vano alguna respuesta de la Curia, puede suponer que su carta o no llego a destino, o a6 n esta aguardando turno
en los depositos de correos.
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1)E CON I "EIV T t S GENER.=1 L IS PREP -1 8.1770 NE
Littera Circularis Praesidis Commissionis Praeparatoriae
Romae, die 7 mail 197.1
Revercndissinic Domino Visitator,
Gratia I)omini sit scraper nohiscum!
Pro tc atquc pro singulis tuac Provinciac domibus per servitium postale mittimus exemplar in plures copias extensum opc•ris
cxarati it ('ommissionc Pracparatoria proxin-ii Conventus Gencralis.
Quod postca in a Vincentiana , n. 3, 1973, prodibit.
Rogamus to ut ciusrnodi exemplar, in propriam linguam convcrsum, ad singulos Confratres mittcndum cures. Si tua Provincia
eadem lingua loquitur ac aliae Provineiae et ipso exoptas tit totius
tcxtus unica habeatur versio, cum carom Visitatorihus do re opportune, agas. A to petimus etiam tit, cum tua Provincia, tradas
opinionem circa pcritos ct auditores (Fratres, Scholasticos, etc.)
ad Convcntum Generalem invitandos.
\unc igitur tuum est Convcntum Provincialem, quando et
quomodo velis, convocare. At in calcndario iam consideretur oportet
dies pro diversis Conventus Generalis praeparandi momc:ntis praestituta: postulata Conventuum Provincialiurn dehent Rontanr pervenire
ante et non ultra diem 15 mail 1974.
OfTicium Brit Commissionis Pracparatoriae, incunte mense antcquam Conventus Gencralis initium capiat, scilicet die 16 augusti
1974, remittere tibi tuaeque Provineiae delegatis svnthesim omnium
responsionunr acceptaruni.
Si quis Visitator cupiat singillatim de responsionibus Provinciarum certior ficri, a Secretariatu Generali id petere queat (cfr.
Vincentiana, n. 6, 1972, pag. 216).
Ad exposcendas cuiusvis generic explanationes aut informationes, quemlibet Confratrem ex rnemhris Commissionis adire poteris.
Cranes profecto .]its hahent propria lingua respondendi ad
questiones propositas. Attarnen fain ex nunc plurimas referimus
gr tias Confratrihus, qui versioni latinac favere nitentur, quo facilius
Commissio plenam suam fidelitatcm idcis per responsiones prolatis
exprinrtt.
Confidinius Clare declaratam esse mentem Conmussionis Praeparatoriae. Cuius nornine tihi salutationem facto et meipsurn addictissimum in Domino profiteor.
Vicente J. Z I( oo C. 1I.
Prae^;cs ('emmiissionis
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Studia a Commissione Praeparatoria Proposita
Proocmium
Commissio Praeparatoria advcnientis Conventus Generalis, Congregationis M'fissionis trigesimi quinti, primam sue operis parteni
hic profert: e fontes quaerere et argumenta invenire ad discussiones
in Convcntibus domesticis et provincialibus... ).
Statim animadvcrtitis quanam methodo use simus. I. numquodque argumentum per trey panics tractatur, scilicet: fontes, status
quaestionis et quaestiones solvendac.
Pontes accessu facilcs proposuinnus: censuin1us enim gravi
oneri vobis esse posse bibliographiam nimis copiosam consulere.
Status quaestiones in Provinciarunt suggestionihus praescrtim
consistunt, quae ad Conunissionem pervencrunt vel tit responsioncs
Visitatorum ad Supcriorcm Generalem aut ad Coctum it studies
Sex Confratrum vel dcnurm tit auxilia directa cidem Commissioni.
Quaestionum elenchus, a nobis propositus, est tantum indicativus.
'hextus oflicialis opens nostri lingua latina exaratus est, tit
quaeque conununitas, prae oculis habens testunr sua lingua redactum, in dubiis aut hacsistationibus ad textum latinum intendere
possit. Rogantur igitur Visitatores Lit textum in propriam linguam
conversum cito ad unumquenique Confratrem mittant.
Ordinata thcmatum series, quae vestrae considerationi ac studio subicimus, validum quoddam Conventibus domesticis praestabit
adiumentunt ad Conventum Provincialcm pracparandum. Hic autem
sollicitani habebit curam sua postulate ad Conventum Generalcm
mittendi: attamen quaeque comrnunitas locales, into quisque confrater potent, si placuerit, sua desiderata directe Romam transmittere.
Quocumque modo omnes Provinciaruni responsiones, live officiales live privatae, debent prorsus ad Connnissionem Praeparatoriarn pervenire ante et non ultra diem 15 maii 1974. liadem eninr
die, secunda coadunahitur Commissionis Sessio, cuius nnunrs tune
Grit, ad nonnam Constitutionum: c, vota singulorum SOdalium, proposita seu postulate Conventuum Provincialium... in ordinem adduc:endi et ea Vistitatoribus et l)elegatis transrnittendi >.
Enixe vos ohsecranrus tit vestras responsiones ordinatim enumeretis secundunt caput et articulos textus a nobis propositi, in
una tanturn folii parte scribendo et singula argumenta in foliis Separatis tractando.
Omncs profeeto facultatcm hahent suas responsiones propria
lingua conscriptas nobis tradenti. Attamen iam ex nuns- plurirnas
agimus gratias its Confratribus, qui versioni latinae favere conabuntur, quo facilius Commissio fidelem exprimere possit consonantiam cunt ideis per responsioncs prolatis.

-148Co:\L\11SSI O 1'RAI:PARA 'I'ORTA
Francisco
Nicholas

CARBALLO
PERSICII

Augustin

MIKVLA

Giorgio S'rt'.Lt..a

Andre

SYt.VE5TRb:

Vicente Zito

Victor

GROETELAAR5

Jacques

Gerard

I\ L1t1ONEY

GROS,

Luis J. ROJAS

COI\IP1:Nl)IURI':\1 AC SIGLUItt \l TABULA
AAS : Acta Apostolicae Sedis.
AG : Ad Genies divinitus,
miss. Ec clesiac.

Decret. de activitatc

Art : Articuli Constitutionum Congregationis Missionis, 1954.
Can : Codex Iuris canonici.
CD
COSTE

: Christus Dominus, Deer. de pastorali Episoporum munerc.
Saint Vincent de Paul: Correspondance, Entrctiens, Documents, 14 vol., Paris, 19201925.

DCG : Decrcta Conventuum Gen. in C. \1. vigentium, Romae, 1964.
1?S

Ecclesiae Sarutae, Litt. Apost. M. P. quibus
norrnae ad quaedani SS. Concilii Vatican]
11 Decreta statuuntur.

lus Part. : lus Particulars Congrcgationis Missionis,
Romae, 1966.
LG
: Lunen ,t;entium, Constitutio dogmatica de
Ecclesia.
OT

: Optatant totius,
sacerdotal].

PC

: Perfectas (.'aritatis, Decretum de accornodata
renovationc vitae religiosac.

PO

: Preshvterorunt Ordinis, Decretum de Preshvterorum ministcrio et vita.

Decretum de Institutions

Reg. Com. : Regular Communes Congregationis \Iissionis.
SC

: .Sacrosanctum Conciliunt, Constitutio de Saera Liturgia.

C. vel Const. 1954 : Constitutiones C. M. 1954.
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(CAPUT Pi INIIT NI

I)I'. MUNE.RE PROXI\11 ('ONVEN'1'1 S GENERALIS
1. Fontes
1.1 ('onstitutiones et Statuta C. I\T., art. 184 et 191.
1.2. Superioris Generalis litterae convocatoriae Conventus
(VINcIiNTIAxA, it. 6, 1972, p. 227).

1.3. Responsiones Visitatorum ad litteras Sup. Generalis 29.6.72
(VIN( I;NTIA\A,

misiouis

timinl

n. 6, 1972, p. 223; collectio completa, ad ('oniprostat).

2. Status quaestionis
2.1. De munrre ruiusris C'c» ventus Generalis: A Constitutionihus
dcfinittir: a) tit quilibel Congregationis conventus, dehet cius(Iem
s ('ongregationis spiritualitatcm et apostolicam vitalitatem tucri ac
pronuivcrc o; h) tit Conventus Generalis, potestate gaudet Curiam
Generaleni eligendi, Ieges scu statuta condendi, statuta ab alio Conventu Gencrali decreta confirmandi et Constitutiones authentice
interpretandi.
2.2. De pruximi ('onvenlus ehararlere: crit, tit ex litteris convocatoriis apparet, ordinaries; at potestate pollchit extraordinaria, ex
facultate Constitutiones mutandi. lta, ex responsions privatitn at)
ofliciali S. Congre„ ationis a Religiosis facta, cvincitur.
2.3. De proximi ('onventu.s munrre: ex Provinciarum responsionihus, quid iliac volunt et quid etiam nolunt, crul potent:
2.3.1.

Not.UN r

tit Conventus:

a) omnes Constitutionum articulos mutet;
h) in plurimis quaestionihus juridicis solvendis ternpus terat;
r) operum et methodoru n lahoris analvsim protrahat;
d) omnia pracvideat ac statuat, lahorc pcrfectissimo peracto.
2.3.2. VOLUN r tit Conventus:

a) periodum experimentaleni usque ad annum 1980 extcndat;
h) de quaestionihus fundamentalihus et urgentioribus agat,
ncmpe:
1". 1)c sensu vocationis nostrac in niundo hodicrno et de
elenuntis essentialihus illam constitucntibus;
20 De rationihus quae cxistentiam nostrae Congregationis
justificant;
3" Dc fundamento vitae ct laboris nostri;
4" De viis per quas in posterum progrediemur, semper
unum corpus etlicicntcs, unico informatum spiritu.

-150c) o Pragmaticus sit, i. e. tit cxamini suhjiciat quacstiones
tales tit: uhinam sumus, quid do operihus nostris et de nostril vita
communitaria, qualis est directio evolutionis Provinciarutn, quacnam
experimenta i et quali exitu peracta fucrc, etc.
d) Constitutiones a Statutis disjungat, lumen super quosdani
Constitutionum articulos afferat, imo tit plures superfluos adimat,
ut novae Constitutiones clarae, breves ac vere a constitutivae '
cvandant.

3. Quaestiones solvendae
3.1. Qualls tihi videtur deheat proximi Conventus orientatio
gcneralis esse ? (utrurn pragmatica tantum, aut ad fundamentales
quaestiones directa, aut utrantque indolem induens ? ).
3.2. Ex praedictis Provinciarum placitis, qualia amplectenda,
qualia vero rejicienda sunt ?
3.3. Quaenarn alia themata, a Convcntu tractanda esse judicatis
3.4. Ratione hahita quorundam confratrum censurarum de
ineffeacitate et de sumptibus C'onventum, a) aliud proponitis medium
ad eundem finem assequendum efficacius, viliorique pretio ?
h) ut proximus Conventus haheatur, vestra interest necne,
ct cur?

CAi'r l Si:cuNDi o

I )E FINE I;T SPIRITU CO NGREGA'I'lONIS
1. Fontes
1.1. Rcsponsiones Visitatorum ad litteras Superioris Generalis
29.6.72.
1.2. Vincentiana , n° 6, 1972, p. 237-241.
1.3. Reguale Communes, cc. i, II.
1.4. P. Coste :
XI1, 73 - Les 3 elements de notre fin.
XI1, 83 - (.'apparition de ces elements dans I'histoire.
XII, 85 - :Motifs qui noun portent it nous occuper du clerge.
lll, 273; V, 489; VII , 561 Missions et seminaires, fins
essentielles.
IV, 42, 397; XI, 133; XII, 78-79 Mission, tine fin qui cornmande les autres ( Reg. Com . XI, 10, 12).
V, 81 Le service du clerge est une fagon de servir les pauvres.
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11, 224-225, 318 ilefus do dormer le pas aux seminaires stir
les missions.
Il, 43(1; IV, 43 Pas tie seminaire sans pretres appliques
aux missions.
111, 35 Les missions ad gentes.
11, 256 Etre disposes a aller partout ou I'Eglise nous appelle.
IV, 377 N'aller quc la ou 1'1?glise noun appelle.

2. Status quaestionis
2.1. Rt-sponsiones Visitatorum de diversis opinionibus nos
certiores faciunt:

Aliqui putant textus ('onstitutionum respicicntes finem
ct spiritum ('ongregationis, parum claros essc, idcuque recognoscendos, ut finis Congregationis dilucide describatur.
Alii autem censent textus respicientes finem et spiritum
Congregationis satis claros esse jamque ad bonum confratrum profuisse, nihil quidem innovandunt.
2.2. Finis ('ongregationis intime praeterea cum spiritu ipsius
Congregationis connectitur, innno ipsium quodammodo gignit; et
uterque non parvi est niomenti, ad identitatem nostram acquirendam,
ad vitant comntunitatis et orationis informandam, ad consilia evangelica ct vuta observanda, ad ministeria nostra more Vincentiano
exercenda; ideoque etiam ad juvenum educationem et ad omnium
confratrum formationem permanentem magnopere refert.

3. Quacstiones solvendae
3.1. l)ebetne exprimi taniquam finis primaries Congregationis
praeeminentia ejusdem propensionis erga pauperes ita ut haec
optio dirigat sensum Constitutionum et opera omnia nostra distinguat? An suflicit ut dicatur finis Congregationis hodie consistere
in disponihilitate ad urgentes I?cclesiae necessitates, praecipttum
tamen amorent pauperibus manifestando ct particularcm ostendendo
proclivitatcnt ad assumenda opera ab aliis relicta ?
3.2. Potiusquam inimutet textus Constitutiontm, dehet-ne Conventus Generalis redigerc (sicut fecerunt sodales societatis Jesu in
Capitulo Gcnerali) aliquod prooemium in quo affirmet, auspice
Sto. Vincentio, proprium Congregationis munus in Ecclesia atque
in mnundo hodierni temporis ?
3.3. Si autem exoptatis tit innovetur textus Constitutionum,
debet-ne ntelius componi caput de Spiritu cum capite de Fine, quo
clarius cluccat inter utrumque eonnexio ?
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3.4. Quomodo hodie exprimi deheat revers amor Sti. Vincentii
crga paupers?
3.5. Potestnc Conventus petere a Provinciis quac velint, ut
ipsae modo praecipuo exprimant generalem orientationem erga
pauperes
3.6. ttrum opus sit tit Conventus doceat quomodo spiritus
Congregationis fans unitatis et identitatis memhrorum esse possit,
quac lint clementa essentialia et quac manifestationcs Sti. Vincent]
charismatis nostro tcmporc ?

CAPUT

'I' 1'. RTIUMI

1)P. AC'ruOsITA'I'E APOS'I'OI,ICA CONGREGA'I'IONIS
1. Fontes
I.I. Regulae Communes , cc. I et XI.
1.2. Constitutiones et Statuta ('. 11_, art. 13-28.
1.3. Vincentiana , n° 6, 1972, p. 241.
1.4. Mission ct Charite, n° 33-34, pp. 7-51.
1.5. Responsiones Visitatorum ad litteras Superioris Generalis 29.6.72.
1.6. P. Coste IV, 42; 111, 35; 11, 256; IV, 377.

2. Status quaestionis
2.1. Problenrala a Vis,tatoribus e\posita relate ad rostra minister/':
\umerus provinciarum decrescit in quihus confratres ad
opera traditionalia (missiones-seminaria) sese devovent.
Illi etiam sacerdotes qui tnissionibus apud non christianos operam adhuc navant, difficultatihus quotidie ingravescentihus,
apostolatus campum deserere jamjam coguntur.
- Operum dispersio in multis provinciis facile conspicitur
et in Congregationis complexu, evidenter apparet (et infra exemplis
illustrabitur).
- In aliquihus regionihus ita ministeria rostra, diocceseos
pastorali curae inserta cunt, tit vix confratres a clero dioccesano
secerni possunt, et ipsi identitatem suam amittunt.
In aliis vero locis, individuales confratrum praeferentiae,
mobilitas et arhitria, sub specie s charismatis » personata, a superioribus invite tolerari debent.

2.2. Solutiones a i'rsitatorihus propositac:
2.2.1. Not.t'NT aliqui, ut C'onventus:
uniformitatem activitatum ullo niodo decernat;
alii autem tit quaccuntque ministeria indiscriminate tit
acceptahilia judicet, et ita in postertim, opcraruni dispersioncm confirnict et fovcat.

2.2.2.

Ma.t x r

alii :

Ut fraterna a experientiarum * apostolicarum communicatio in Conventu efficiatur, absque intentione illas ad invicem imponcrtdas.
Pauci quidem, tit ('onvcntus facilern aditum activitatum
nuiltiplicitati magnanintitcr olferat.

2.2.3.

ExIGUNT

tandem:

- alii, ut rnos vincentianus opera exercendi, definiatur, pro
Provinciis praesertim quac opera propria amplius non habent.
C'eteri, ut criteria absolute definita a Convcntu statuantur,
pro tots ('ongregationc valida, ad opera futura acceptanda.
Inter quos quidam postulant ut criterion praecipuu ^n
egenorunt scrvitii dcfiniatur rationc habita necessitatutn et invitationunt I?cclcsiac.
Nec desunt qui missiones ad pauperes evangelizandos,
ad pristinum momentum , itcrum cvehi a nobis cupiunt.
- Medium necessarium et eflicax vocationes suscitandi arguunt hoc esse, imaginem definitam apostoli vincentiani pracbere,
et juvenihus programma activitatum determinatarum ostendere.
2.3. /)e :Lfente et Praxi Sancti Vineentii:
Finis qui intenditur, ad activitatum selectioncnt maxinle interest. Ita in Sancti Vincentii doctrina et praxi, luculcntcr apparct:
2.3.1. /)octrina:
u Sacerdotum missionis nomen ... satis demonstrat missionum
opus, inter caetera erga proximum exercitia , nobis esse primum et
potissinnim ^^. (Reg. Coni., XI, 10).
v('octcrum intelligent ontncs et singuli quod ministeria nostra
domi excreenda erga ecclesiasticos externos ... non debent sub praetextu missionum negligi ; hacc enim oportet faccre ct ilia non omittere; cum ad utrumque nnunis obeundum, quotics a praelatis vel
a superiorihus vocati somas, ex Instituto nostro fere aequaliter,
licet missiones sint praeferendae , astringamur ... N ( Reg. Corn.
\1, 12).
,, Notre principal est ('instruction du peuple de la campagne,

- 154 et le service que sous rendons it I'ctat ecclcsiasti(Iuc Wen est que
I'accessoire ). (Costs, IV, 42).
2.3.2. Praxis:
Ministeria quac finem ilium aliquomodo obunibrantia vel cum
codem incompatibilia videhantur , tirmiter et perseveranter rejecit: Ideo
- \Iissionarios suos impedivit ne religiosas dirigerent (Coste, 1 , 332; XI, 108);
- \c apud illas et in civitatihus episcopalibus concionem
faccrcnt ( Costs, 1, 222; V, 605; 11, 369);
- A parocciis et scholis cos similiter avocavit ( Coste, 11,
240; VI, 334; VII, 146).
Attamen veras Ecclcsiae necessitates auscultans, D vi voluntatem in ipsis detcgens, cisdem proprium judicium suhjecit nec suae
sententiae pertinaciter adhaesit:
- Romac itaque filios suos, in < ( Collcgio n de Propaganda
Fide directionem spiritualem exercere non cohibuit (Corte, V, 607).
Sed etiam paroccias, a Congregationis sacerdotihus regendas,
reluctanter quidem suscepit : Richelieu, 'f'oul, Cahors , Agdc, Narbonne, Sedan ( ville d'heretiques ) (Coste, VI, 625; XII, 181; II,
425; V, 517). Ilacc opera tit exceptionalia liquido patent.
Major missionarium pars ad tria ministeria gencralia addicta
crat:
.llissione c: Ex 34 Congregationis domihus a Sancto Patre nostro fundatis (cf. Costc, VIII, 516), 28 sive exclusive sive
sacpius simul cum clericorum formatione , ruricolis evangelizandis
sese dicahant; 2 alias, ad missioncs apud captivos addicta erant
(Alger et Tunis ); altera, evangelium in Madagascar infidelibus
afferebat.
i1unera erga clericos: "l'emporc Sti. Vineentii, 20 seminaria dioccesana condita, fuere, et (vet simul cum seminariis vet
exclusive) excrcitiis ordinandoruni ct sacerdotuin nuncupahantur
13 domus.
- 1 enis arljutoriu n: lnsupcr iidcni niissionarii nosocomia
et inilites curahant, auxilia victis, cxnlibus, alienatis, et coeteris
morbo vel clads alllictis, distribuebant.
2.4. Operunr nos!rorum status praesens. Hi numcri et has descriptiones exccrpta ex commentaries statisticis quac Curiae Generali a singulis Visitatoribus quotannis suppeditantur.
Potius quam numeri, prae oculis habeantur diversac propensioncs. Selegimus opera quorum vires eflicientes evolvuntur sensihiliter atquc significanter annis 1972-1973.
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Numerus confratrum decrescit per V(', ab anno 1972 ad annum
1973. None attingit circiter sununam totalem 4.550.
2.4.1. Quaedam nostrac activitates diminutione valde sensibili
afTectac stint:
Missiones ad populum astringunt unum tantum confratrem super viginti 1 ;22 0 et eorum nurnerus cito decrescit: 291 anno
1972, et 220 anno 1973, scilicet 25°,, minus in uno anno.
.1issiones ad gentec astringunt 347 confratres anno 1972,
et 293 anno 1973, scilicet minus 54 cum inuninutione 15°",.
Colle is astringunt 601 confratres anno 1972, 545 autem
anno 1973, scilicet minus 56 cum imminutione 9°,.
-- Soainaria astringunt 627 confratres anno 1972 id est
unum super 7, et 571 anno 1973, scilicet minus 56 cum imminutione 9"0.
2.4.2. Aliud genus actuositatis apostolicae magnum incrementum coepit et etiam none continue augetur astringendo unum confratrem super trey:
Paroeciae et capellaniae astringunt 1255 confratres anno 1972,
1509 autem anno 1973, cum incremcnto anno 254 confratrum,
scilicet 20",,.
Ili nurneri respiciunt paroccias et capellanias diversi generis:
aliae sitae sunt in locis rusticis , alias autem in mediis urbibus, aliae
vcro in suburbiis , at difficile est carum divisionem proportionalern
jam paratam habere, nisi pro America hispanica , ope Secretariatus
conferentiac Latinoamericanae Provinciarum Vincentianarurn
(CI.APV'I).

3. Quaestiones solvendae
3.1. Quid opinamini de hodicrno Congregationis statu activitaturn ?
3.2. 1-trum creditis adhuc hodic Sti. Vincentii afiirrnationem
vigere: s Non dehet Congrcgatio, sub alterius operis pii, alioquin
utilioris, praetextu, illas (missiones) unquam omitterc s (Reg. Com.
XI, 10) ?
3.3. Si viget, quihus modalitatihus missiones renovari debeant,
ut nostri temporis adjunctis ct necessitatihus respondeant ?
3.4. Quodnam putatis proximi Conventus
actuositatem nostram apostolicam csse dehere ?

munus

relate ad

3.5. Quid de provincialium responsionibus, quaenarn vobis
placent ? quae vobis displiccnt ?
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CAPU'r QCARTuM

DE VI'I'AA CON \lt'NI
1. Fontes
1.1. ('onstitutiones et Statuta

C.M., art. 29-38 : 1)e commu-

nions Ira tern a.
1.2. Regulae Communes, VIII, 1-16: De mutua nostrorum
Coll vcrsatiol W.

1.3. Epistola Supcrioris Generalis 25 januarii 1973 (puncta
10, 11, 12).
1.4. Responsiones Visitatorum ad puncta respcctiva Const.
(29-38).
1.5. Vincentiana , no 6, 1972, p. 242 : I ahores coetus studiorum.
1.6. P. Coste : IX, 2; XIIl, 144.

2. Status quaestionis
2.1. Vita communis in Congregatione nostra intirnam hahet
connexionem cum apostolatu. Qua de causa, sicut quaclihet hodie
corm Unitas humana, etiam nostra Congrcgatio illam vitae communis fornmm invenire conetur oportet, quae et spiritualitati Vincentianae et apostolatui hujus temporis inelius respondeat.
2.2. Cum autem aliquod e minimum ^> vitae communis necessariurn sit ad ipsam cujusquc coumuuiitatis existentiarn, a fortiori id
opus est nostrac Communitati, quac csse debet signum et imago
Mvstic' Christi Corporis atque suite peculiaris missionis in Ecclesia. Quo cnirn deficiente, Communitas ipsa non solum extarc nequiret, sed in signum quoddam negativunr suae missionis in Ecclesia vertcretur.
2.3. Ad hoc (^ minimum '> saltem vitae conuuunis in Congrcgatione nostra servandum et firmandum, unusquisquc Confratrum
eniti debet suam cooperationem praestare, nonnunuluam etiam suipsius renuntiationem ct sacrificium.
2.4. Ad Conventum igitur Generalern spectat exigentias practicas vitae cormnuniS significare et convenientes normas statuere.
Rationc autem liabita casuum, in quibus non solunr vita communis
sed etiam vita communitaria niagis magisque diflicilis evadit, ipso
Conventus Gencralis in hac re tanti nromenti pracprimis adjutorium
morale afferat et, quantum possibile est, etiam practicunr.
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3. Quaestiones solvendae
3.1. Quae alia media sea directivac, praetor ca quae habentur
in ConstittitionihuS, proponi possunt ad rcnovandam vitarn cornmunem in Congregatione nostra ?
3.2. Quid dicendum de hac propositions: peroportununt est
in testa Statutorum mentionem facers de fraterna conversations
inter domos vicinas, inter donios ejusdam regionis et etiam inter
Provincias vicinas praesertim cjusdem 1insuae ?
3.3. Potestne a proximis Ccnrventibus tum dontesticis Will
provincialibus, turn etiam a Conventu Generali, expeti tit statuant
aliquod l; minimum 1> vitae communis pro tutu Congregatione ?

CAPt:T Qt iN rt1N1

A
1)1S CONSIL1IS P,VA N(R1.1('15
1. Fontes
1.1. Documenta Concilii Vatic-mil II, I,.(;. 39; 43-47; Y.C.
12-15.
1.2. Regulae C ommunes , 11, 18; III, IV, V.
1.3. Constitutiones et Statuta C. AI., art. 39-51.
1.4. Vincentiana , n" 6, 1972: Studia a Coetu Studiorutn proposita, pp. 244-248.
1.5. 1. Coste: XI, 223-228; XII, 377-386: De

paupcrtate.

X11, 412-424 : De castitate.
X11, 424-433: De ohocdicntia.
2. Status quaestionis
2.1. Consilia cvangelica, quorum praxim amplectimur, sunt
tnodi speciales exercendi caritatem progredicntem, ad finem nostrae
Congregationis prosequendum.
2.2. Quoad paupertatem, videtur, post Con entum anni 196869, tota Congregatio sonata csse ita secum considerare et agere tit
paupertas exerceatur a singulis Sodalihus et a tota Comrnunitate.
Attanten notio paupertatis et modus ipsarn revera exercendi Iron
videntur eadem else ubiquc.
2.3. Obocdicntia, uti submissio nostra voluntati Dci, sinutl
exquiritur in spiritu communitatis fraternae. 1?x sententia confratrum, quod in Constitutionibus dic.itur de obocdientia videtur ho-

15snum. Revera , in agendi ratione , ex una parte oppugnatur decisio
Supcrioris lata contra sententiam suae corm unitatis , ex altera parte
Superior potest obstructurn se sentire nonnumquam a confratrihus.
ldeo videtur necessarium Lit mclius deterntinetur munus praccipuum Supcrioris in casibus conflictationis et clarius enitcant sensus
ac limiter dialogi et corresponsahilitatis in moderanda communitate.
2.4. Quoad nostram vinc:ulationem per caclihaturn et castitatem
textus Constitutionum nullam affert quacstioncan . Attarnen quac in
tota Ecclesia difuit crisis nostram quoque Congregationem attingit.

3. Quaestiones solvendae
3.1. Idea paupertatis confratrum vestrae Provinciae est-ne congrua Statuto Fundamentali, de quo verbum fit in Constitutionibus
(cfr. Decretum I ad art. 54) ?
3.2. Potestisne exprimere experientias quasdam, sive positivas
sive negativas, quae oriri possunt ab exercitio dialogi et corresponsabilitatis ? Quaenam media proponitis ad vitandas consequentias
negativas ?
3.3. Rations habita contextus historici quorundarn aspectuum
Regularuni Conununium, an videtur opportunum tit novae Constitutiones, praesertim praxis Consiliorum Evangcliconim, ditentur
pracceptis Sancti Vincentii eiusque adhortationibus tulciantur

- 13
DE VOTIS
1. Fontes
I.I. Constitutiones et Statuta C . M., art. 51-54, incl. 54, 1.
Dccreta temporaria.
1.2. Rcsponsiones Visitatorum littcris Sup. Gencralis , 29.6.72.
1.3. Labores Coetus a studiis Sex confratrum in casu:
N. Persich, Les vocux Bans la Congregation : nature, necessite ct
utilite ( Vincentiana , n° 6, 1972, pp. 249-253 ; V. Zico, Des conscils
evangeligtics ( Vincentiana , n° 6, 1972 , pp. 244-248).
1.4. Quoad paupertatem : A. Coppo, L'evolution du vocux de
pauvrete des pretres de la mission jusqu ' en 1659 (Vincentiana, 11° 6,
1972, pp. 256-272).
1.5. P. Costc : Quoad vota : Pourquoi les missionaires doivent
faire les voeux? XI II, 335-343.
Quoad paupertatem : e.g. A, 209 -211; XI, 162-163; 236-247.

2. Status quaestionis
2.1. De natura votorum
2.1.1. Vota nostra quasdam quaestiones ponunt :
eorumdeni natura ? Quid de eorum momento ? etc. e.g.:

Quid de

a) quoad naturam : potestne statui aliqua connexio inter finem Congregationis et vota, ita tit Clare videantur vota inscrvire
fini Congregationis prosequcndo
b) quoad momentum : quid vota adiciunt ad praxim consiliorum cvangclicoruur ? obligationem tantum, an ctiarn aliud elemcntum ?
2.1.2. Plerumque terminologia art. 52 Constitutionum incomprehensibilis evadit pro pluribus confratribus , praescrtim juvenibus.
Juxta corum opinionem, aliqua notatur contradictio : ex una parte
enim dicitur agi do re privata , scilicet de relations directa inter
I)cuni et homincm , cx altera autcm parte exquiritur auctoritas
publica. Flic loquendi modus nimis juridicus ideoquc obsoletus
censetur . Exposcitur utrum adhiberi possit alius modus loquendi
tractando de consiliis evangelicis et de votis. O pus est forma magic
theologica, quae rationem haheat modernarum investigationum hoc
argumcntum respicientium.
2.2. 1)e Votis uti Vinculatio
Oportet arctiorem statuerc unitatem inter vota et incorporationum definitivam Congregationi, hahendo vota tamquani sanctionem vinculi. In hoc casu solutio vinculi cum Congregations significare potent etiam dispensationem a votis.
2.3. De formula
2.3.1. Petitur tit in formula votorum fiat nientio explicita Regularuni Communium.
2.3.2. Expressio e iuxta Instituti nostri » jam innuit certo modo
vinculationem. Idcireo opportune substituatur cxpressio a juxta
Instituti nostri » hac altera e juxta Congregationis Missionis *>, si
vinculatio Ct vota disiuncta manent.
2.4. De voto Paupertatis
N.B. 54. U.S. sequitur decretum respicicns u( Kornai temporaria circa quaestiones particulares de Paupcrtatc *, cf. Litteras Sup.
Gen. 29.6.72, F. 6, Vine., rill 6, 1972, p. 221.
Plures exoptant tit ]race materia tractctur a Conventu Gencrali.
Quidam poscunt normas concretas vim hahcntes pro tota Congregatione. Alii veto expetunt explicationem circa paupertatem
nostris temporibus aptam, cum constet omnibus paupertatem alteram induisse naturam in cultura industrials ct in societate consumptionihus dedita. Aliqua principia fundamentalia de paupertate cnun-
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et in tota conununitate.
2.5. De I oto .Stahilitatis
Ad exprimendum et confirmandum vinculum cum Congregatione Sanctus Vincentius statuit votum quo omnes confratres Den
promittunt se toto vitae tempore commoraturos et adlaboraturos
in Congregatione. Explicatio concrcta ciusmodi promissionis definitur Regulis et Constitutionibus Congregationis. Attamen petitur:
utrum in mente S. A'incentii voturn stabilitatis direcaam et explicitam connexionern hahuit cum fine Congregationis, scilicet evangelizatione pauperum ? Aliqui aHirmant, alii negant. Qui aflirmant,
verba ipsa S. Vincentii adhibenda putant. !Vii autem censent illud
votum diflicile captu esse, Si prac oculis habeatur diversitas operum
initio Congregationis. Cf. a. c. Persich, I.es Voeux dans la Congr.,
Vincentiana, n° 6, 1972, p. 252.

3. Quaestiones solvendae
3.1. Junta opinioncm vestram, debetne firmius detenninari
coniunctio inter vota et finem Congregationis ?
3.2. An vota aliquid adiciunt ad praxim consiliorum evangelicorum ? Si affirmative, agiturne tantum de vi obliganti an de alio
clcmento ?
3.3. Quid dicendum de modo loquendi circa vota, quae declarantur pri^Ylta et simul reservala
3.4. Quid cogitatis do votis strictc privatis, addito tantum vinculo juridico ?
3.5. Cencratim quid putatis de rnodo loquendi de votis, tamquam de professions consiliorum evangelicorum et de vinculatione
cum Congregatione ?
3.6. Quid censetis de votis implicantibus jam vinculatione ?
Agiturne de duabus rebus diversis, an est possible unum eflicere,
aflirmando vota ex sese sufficere, nullo alio vinculo addito
2.7. Utrum immutari debet formula votorum ? Si affirmative,
quo sensu ? scilicet:
3.7.1. sensu expresso in 2.3.1. ?
3.7.2. sense expresso in 2.3.2. ?
3.7.3. alio sensu ? Quid suggcritis
3.8. Quid cogitatis de hoc proposito: Conventus Gcncralis
tradat explicationem de paupertate aptam nostris temporibus et
statuat quaedam principia fundamcntalia, tit paupertas revcra exerceatur in vita singuloruni confratrum et totius Communitatis?
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satagere debent Lit paupertas exerceatur juxta Constitutioncs ct
Statuta , necnon juxta Regulas Communes ? cf. C.S. 54, 1.
3.10. Consentisne proximum Conventum Gencralcm statucre
debere normas concretas circa paupertatem ? Si affirmative, quid
proponitis ad hoc ?
3.11. Putatisne Conventum Generalem authentice definire debcre obicctum voti stabilitatis ?

('ar'ur SFy^i'yt
DE VITA ORA 'rIONIS
1. Fontes
I.I. Documenta Concilii Vaticani 11, P.C. 6.
1.2. \lotti proprio 6 Ecclcsiae Sanctae )>: II Pars II, 15; 20-21.
1.3. Regulac Communes: \, 1-21 De piis cxercitiis in Congregatione servandis.
1.4. Constitutiones et Statuta C.M. art. 55-66 De spiritu orationis.
L.S. P. Costc : XI, 93-93; 403-408.
2. Status quaestionis
2.1. Omnes consentiunt vitam orationis maxirni else momenti
ct fundamentalem habere partern Lit Congregatio tempori supervivat.
2.2. Cctcrum omnibus persuasurn est nos in crisi versari, relate ad orationem communitariam.
2.3. Ad bans crisim superandam et ad instaurandam in nostra
Congregations orationis praxirn, quidam exoptant ut Constitutionum mcns clarior evadat, cum normae ab ipsis traditae parum definitac videantur.
Alii autem censent lineal norinativas Constitutionum jam ex
sese sufficcrc ideoque opus esse tantum tit seppcditcntur media,
quac favcant observantiae concretae indicationum Constitutionum.
3. Quaestiones solvendae
3.1. Ratione habita contextus hodierni vitae Confratrurn, potestisne indicare quo sensu haec fundamentalis exigentia nostrae
vitae ad praxim perduci qucat in nostra Cornunitate ?
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ad normam art. 66 ? Quales experientias ad hoc potestis atferre ?
3.3. I)ehetne proximus Conventus statuere o minimum » exercitiorum, Lit nostrac communitates vere evadant o communitates
orationis An censetis quae in nn. 29, 32, 33 Constitutionum dicuntur iam sufcere ?
3.4. Numerus 55 clarus est in exprimenda connexions inter
vitam orationis et finem quern prosequinnir. Videturne vobis buns
n. 55 ita evolvi debere in numeris suhsequentibus, tit hi non habcantur tamquam enunieratio devotionum ?

CAPUT SEPTIMUM

A) DE SODALIBUS
1. De sodalibus in genere
1. Fontes
1.1. Constitutiones et Statuta, aa. 67-71.
1.2. Responsiones Provinciarum ad litteras Superioris Gencralis, 29.6.72, quac proponent quaestiones ac dubia de natura, et de
durations et de modalitate incorporationis ad Congregationeni.
Oportet ut de singulis aliqua dicantur.

2. De natura incorporationis
2.1. .Status quaestiouis. Constitutionis nostrae explicite agnoscunt duplicem incorporationem: o Prima > (a. 71, 1) habetur e curn,
intentione sua scripto manifestata... a legitiino Superiore in scriptis
declaratur admissus n; incorporatio o pleno jure » (a. 71, 2) habetur
<^ cum sodalis, Seminarii Interni debita tormatione acquisita, per
vinculum definitivurn Congregationi in perpetuum unitur >. Duplicenr etiarn vinculationem (a. 71, 4) agnoscunt Constitutiones: vinculationeni scilicet <> tarn provisoriam quam definitivam ». Vinculatio definitiva habetur o mediante promissione. Superiors facta...
scripto exarata et a Superiore et a sodale scripto exarata et a Superiors et a sodale subsignata », emissione votorum praesupposita.
Dc vinculatione provisoria autem nihil explicite dicitur. Undc:
2.1.1. I)e vimrJatione prozisoria plures difhcultates ac dubia
exoriuntur proptcr ambiguitatem articuli 71.
a. In quo consistit, in quibus moths habetur, vinculatio
provisoria? In ipsa intentionis manifestatione et admissionis decla-
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rations junta art. 71 , 1 ? in quadam promissione , ad modem promissionis art. 71, 3, exarata , provisoria tamen ? in utroque modo ?
h. Si vinculatio constituitur per istam intentionis manifestationern, qualis est haec vinculatio ? intentio cstne intelligenda ad
modum promissionis ? si affirmative , estne articulus recognoscendus
ut legator a promissionis manifcstatione ^> ?
c. Si vinculatio non constituitur per intentionis manifestationem , haheturne incorporatio sine vinculatione ?
d. Quid ergo ? Hahemusne trey vel solum duas incorporatione-, ?

2.1.2. De intentione candidati. Clarum videtur admissionem
in Seminarium Internum (aa. 103, 107) qua talent non constituere
incorporationem ad Congregationem: quod nonnullis provinciis
displicet. Sed exoritur ilia quaestio etiarn majoris momenti: qualis
intentio candidati rcquiritur ad primam incorporationem ? Rcquiriturne intentio sat detcrminata et firma remanendi, vivendi et laborandi in Congregatione ?
a. Si affirmative, suntne excludendi ab incorporations seminaristae et scholastici qui apud nos degunt ad vocationem prohandam, ad Congrcgationis vitam laboremque examinandum, et ad
decisionern faciendam
h. Si negative, qualis intentio requiritur ?
2.1.3. De incorporatione temporaria. Vinculatio provisoria, ut
videtur, respicit ad vinculationem definitivarn sicut initium ad cornplementum. Alia potest esse vinculatio cure Congregatione, temporaria scilicet quae, ad aliam non respicicns, aliquern ligat ad laborandum live in, sive cum Congregatione ad ternpus definitum.
Aliqui petunt utrurn etiarn in hoc casu aliquis possit incorporari
Congregationi, durante tempore vinculationis.
2.2. Ouaestiones considerandcre
2.2.1. Quot et quales incorporationes velis in Congregatione ?
a. Per ipsam admissioncm in Seminarium Internum (aa.
103, 107)?
h. Per intentionis manifestationcm et admissionis declarationem ad normam art. 71, 1 ?
c. Per incorporationem provisoriam ad modum promissionis, in art. 71, 3 descriptac?
d. Per vinculationem temporariam supradictam ?
e. Per promissione°' definitivam tit in art. 71, 3 ?
2.2.2. Tuo judicio, qualis intentio requirenda est ad primam
incorporationem ?

2.2.3. A'clisne tit Coctus Intcrnationalis pro Studiis vel novus
Coctus Canonistarum Constitutiones in hac re rccognoscat ct textum
recognitum Conventui Gencrali praesentet pro conlirniatione ? Si
affirmative, in quo sense velis textum recognosci
3. De modalitate incorporationis
3.1. Status quaestionis. Conventus Provincialis determinat modalitates practicas ineundi vinculationem cum Congregations s>
(a. 71, 4). is Grande est la varictc des normcs adoptecs. 11 se pent
(inc ces nornies tie donnent pas toujours satisfaction
(Lit. Sup.
Gen., F 2). Nlultae provinciae volunt quandani unifonnitatem vinculationis; nonnullac petunt descriptionem saltcm schematicam formarum diversarum jam adhihitarum, ita ut disccptatio ac decisio
in hac re magis fiant intclligibiles (vide infra fine paginac).
3.2. Ottaestioues eonsideraudae
3.2.1. Quid opinaris do unifortnitate vinculationis constitucnda
pro tota Congregations?
3.2.2. Si uniformitas tihi placet, qualis uniformitas: generica,
spccifica, vel concreta
3.2.3. Si conventus gencralis constituent uniformeni vinculationis modalitatem, quod schema incorporationis progressivae desiderabis pro tota Congregatione
4. De duratione incorporationis
4.1. Status quaes tioni.s. In sectione Constitutionum et Statutorum quac de egressu tractat (aa. 122-129) aa. 122, 123-1 delendi

Petitioni accedentes ,

tres formas vinculationis diversas praesentannrs:

1) Prorincia O ccidentalis Statrrurn hbederatorunr : candidatus, Seminarium Internum ingressurus , incorporatur Congregationi per intentionis
manifestationem ac admissionis declarationcrn Superioris ( a. 71, 1); formationi tieminarii Interni per 12 menses continuos suhditur ; postea, vinculationem provisoriam , mediante contractu legali, ad 1-3 annos , contrahit;
post vinculationis provisoriac annum vota emitters et vinculationem definitivam contrahere potcst.
2) Prov ncia alatriten .sis: candidatus Seminariurn Internum ingreditur et formationi per 10 menses continuos subditur ; poste,, vinculationem
provisoriam ad 1-3 annoy , niediante contractu , Suseipit; post 3 annos, 2
mensibus fonnationis Seminarii interni peractis , aliam vinculationem provisoriam contrahit ad 3 annos ; deinde, post saltcm 6 annos ( ordinarie)
vinculationis provisoriae ,

vota emit tere et vineldationern definitivam con-

trahere potest.

3) Provincia Portoricana : candidates, ab initio tieminarii interni,
vinculationem provisoriam niodo legali contrahit ; post 2 annos prohationis
et adaptationis vitae communi , vota emitters et vinculationem definitivam
contrahere potcst.
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sunt, et aa. 132-2, 124 emendandi sunt: siquidern vota temporaria
non existunt in Congregations. 1?tiam do hac sectione duae quacstiones valde graves proponuntur: a) de dimissione sodalium (a. 129);
b) de re-incorporatione Congregationi. His accedit quaestio de ahsentiis probates.
4.1.1. 1)inrissio sodalirnn. <, Confratres marginales », qui, nihil
vel solummodo seam propriam rem curantes, pronrissionihus leis
ad Congregationem valdc delinquunt, fontern rnajorum diflicultatum et problematum in nonnullis provinciis in dies constituent.
Insuper nonnulli ex illis, per suos affectus ct querelas, vitam difficilem et dolorosam pro aliis faciunt qui promissa et dedicationern
vivere conantur. Spiritus hodiernus consultationis universalis, responsabilitatis personalis, et dialogi fraterni, quaestiones de dimissione rcddit minus aceptabiles; sed bonum Congregationis, confratrum, fidclium, et populi quem pascimus, tales quacstiones reddit
necessarias saltem juxta aliquas responsioncs provinciales. Problenia factum est tarn grave in multis Congregationibus et Institutis tit Coetus Supcxiorum Generalium et membra Sacrae Congregationis de Religiosis, per plures menses, conveniunt ad solutioncs
practical evolvendas. Quac tamen baud faciles sunt, praesertim
quando vota vel ordines majores implicantur. Potestatern a votis
etiam temporaries dispensandi Sancta Sedes nonduni concedit nisi
pro unico casu citato in articulo 52 Constitutionum. Sodalis in Sacro Preshvteratus Ordine constitutus dimitti non potest nisi ejus
statue canonico Arius provisum fuerit: nisi ille ad statum laicalem
reductionem petit, acccptatio ab Episcopo hencvolo obtineri debet
ante dimissionern. I? contra sodalis qui nratrimonium mire conatur
ipso facto dimissus est.
Aliquac nostrae provinciac quaestiones concretas proponent:
a. Si quis incorporatur Congregationi per promissionern vel
contracturrr bilatcralcm, quanto pendet duratio incorporationis ex
sua fidelitate crga promissionern vel contractum ?
h. Estnc character conditionatus durationis in Congrcgatione explicite definiendus in documento vinculationis ?
c. Si sodalis in contractu obscrvando valde delinquit, potestne
Congregatio eum summaric dimittcre, si in contractu sic stipulatur ?
1) Si affirmative, quanta dcficientia requiritur tit hoc remedium cum acquitate adhibeatur ? ad quem spectat judicium dc
causae suf icicntia et de reniedio adhibendo ?
2) Si negative, quid faciendum est ad evitandurn damn rn
Congregationi, confratribus ct aliis ?
d. N, contra, si sodalis vinculationis provisoriae solutioncm
sua sponte petit, ad quem spectat earn concedere ?
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concedere possit Superior Provincialis cum consensu sui Consilii ?
2) Visne tit documentum vinculationis explicite declarct
vinculum dissolvi posse libero consensu utriusque partis, agente
pro ('ongregatione Superiore Provincials cum consensu sui Consilli ?
4.1.2. Re-incorporatio. Nihil invenitur live in Constitutionihus
sire in Statutis de re-incorporations Congrcgationi. Quae requiruntur ut rursus incorporetur Congregations aliquis qui, post forniationent Seminarii Interni acceptam ac vinculationem, live provisoriam sive definitivatn, contractam, Congregatione egressus est
et nunc vult ci rursus incorporari ? Aliquae Provinciae petunt tit
Constitutiones vel Statuta regular constituant pro casibus.
4.1.3. :lhsentiae probalae. Mures evadunt casus in quibus sodalihus permittitur ut extra Congregationem degant. Juxta nonnullos, ills ad Congregationem rare redeunt. Nonnullae provinciae
petunt tit Conventus normal statuat pro his easihus, C. g. decernat
durationem maxiniai n absentiac.
4.2. Quaestiones eoruiderandae.
4.2.1. Quid respondere velis quaestionibus de sodaliunt dim ssione propter infidelitatem erga vinculationis tenninos ?
4.2.2. Qualls processus observandus est tit quis egressus, demo
incorporetur Congrcgationi ?
4.2.3. Vclisne normas tradi pro tota Congregatione quae spectent ad absentias probatas , e. g., de causis suflicientibus , de durations absentiae ? Si affirmative, quales

2. De Juribus et Obligationibus Sodalium
1. Fontes
I.I. Constitutiones et Statuta, aa. 70, 72-80.
1.2. Responsiones Provinciarum ad litteras Superioris Generalis, 29.6.72.
1.3. Instructio S. C. de Religiosis, Renovationis ('ausam, 6-16-69,
nn. 35-36.
1.4. CARLO i3R GA, C. \I., .lGnisteria Quaedam, ad calcem
hulas millers \'INcENTtANA editum.

2. Status quaestionis
Lx responsionihus provinciarum ad litteras Superioris (;eneralis, duo petitionum genera emergunt: prinium spectat ad jury
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statuntque Fratrum nostrorum (aa. 71), 73); aliud ad obligationes
sodalium vineulationis provisoriac, scu non -definitivac (a. 78).
2.1. Quoad Fratres.
2.1.1. Aliquac provinciac (9) desiderant tit Convcntus Generalis disceptet et quandam conclusionem afferat de Fratribus diaconandis ( a. 70). Nonnullae petunt approbationem tantum ut singulac provinciac suit propria progranunata elaborare possint; alias
proponunt tit Coonventus Gcncralis quoddam programma saltem
genericum pro tota Congregatione detcnninct.
2.1.2. Petitur tit magis praccise dctermincntur iura Fratrum
nostrorum ad oflicia ( e. g., Superioris , Assistentis ) tcnenda in Congregatione (a. 73, 1).

Ribliot,raphia de Diaconate
I'aticanuur I I: Lumen Gentium , on. 20, 28, 29; ('hristus Dominus,
n. 15; Ad Gentes, nn. l5, 16; Orientalium F,celesiarum, n. 17;
Dei I -erhunt , n. 25; Sacrosantum C'uncilium , nn. 35, 68.
Pau/us IT Sarrurn diaconahcs ordinem, 18-6-67; Ad pascendum,
15-8-72; Dcrreturn S. C. do ('ultit Diwrm, 3-12-72.
2.2. Quoad soda/es vincu /ationis provisoriae . (, Sodales vero vinculo nondum definitivo in Congregationem cooptati ... its tantum
juribus fruuntur et obligationihus tenentur quac in Constitutionihus et Statutis aut normis provincialibus pro cis dctermincntur >
(a. 78). Duae provinciae desiderant tit Conventus Gcncralis magis
determinet haec Jura et obligationcs , quia: a) Constitutiones et Statute de re omnino nihil continent ; b) determinatio jurium et obligationum , quac pro omnibus cjusdcm conditionis debcrent aequalia
essc, non est demandanda singulis provinciis.

2.3. Quaestiones considerandae
2.3.1. Quid velis ut Conventus Gencralis faciat quoad promotionem Fratrum ad Diaconatum ?
2.3.2. Vclisne tit Convcntus Gencralis considcret quaestiones
de jure Fratrum ad officia tcnenda in Congregatione ? velisne tit
Convcntus hoc jus declaret et constituat ?
2.3.3. Quid videtur tibi relate ad determinationem jurium et
obligationum pro sodalibus vinculationis provisoriae?
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1. Fontes
1.1. Constitutiones et Statute, aa. S1-88.
1.2. Responsiones Provinciarum ad litteras Superioris Generalis, 29-6-72.
2. Status quaestionis
,, Qnemlihet sod:detn Congret'ationis \1issionis oportct cssc
alicui Provinciac ct domui adscriptum (a. Sl, I). Junta responsiones
nonnullarum provinciarum, articulus duo prohlemata gignit:
2.1. Articulus inipedit cihcacem collahorationem intcrprovincialem. Nonne evaderet labor magis effectivus, praesertim missionaries, si daretur circulatio personarum quac non adscriherentur
particulari provinciae vel domui ?
2.2. In nostris missionihus, praescrtinr in parocciis, character
temporarius laboris praccludit ercctionem domus proindeque constitutionem Superioris. Confratres ergo aliquoties exercent ministerium vet servitium sine directions Superioris, qui distal per 1.200
kilometre, et forsitan sine coordinatione necessaria. Estne possibile
aut anipliare scnsum s domus ^^ aut sic recognoscere articulum:
e ... alicui Provinciac et domui aut operi adscriptum o ?
3. Quaestiones considerandae
3.1. Quid videtur de sodalihus ' intcrprovincialihus ' vel ' regionalibus ' ? Nonne jam hahetur aliquid simile, e. g., in Statibus
Focderatis, uhi Provincia (Occidentals) et duac Vice-Provinciac (N.
Aureliensis et Angelorum) eandem communitatem sodaliutn participant ?
3.2. Quid opinaris de sensu (( domus) arnpliando vel de recognitions articuli 81, 1 ut adscriptio estcndatur etiam ad opus
particulars ?

13) - I)1; FORM_ '1'IONI:
1. Fontes
1.1. I)ocumenta Cone . \'at. ii: Preshyterorum Ordinis; Optatam 'I'otius ( Dc Institutions sacerd.).
1.2. S. C. de Cath. Ed.: Ratio fundamentalis Institutionis sacerd.
1.3. S. C. pro Religiosis: Renovationis C'ausam.
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2.1. Formatio recta ct conttruens est necessaria et singulis
nostris sodalihus et futurac \ italitati C. M.

2. Status quaestionis
plures hoc tcnrporc minimc contentos se dicunt condicionibus
exsistentibus in Seminaries, praesertim in Seminario interno. Nonnulli expetunt principia magis propria atquc apta pro specifica formatione vinccntiana.
Non « uniforrnitas n requiritur, sed rs unitas fundamentalis ^>.
Unitas spiritus in Seminario interno est conditio sine qua non ad
tutandam in postcrum unitatem spiritus vinccntiana pro ipsa Congregatione NIissionis.
2.2. Quaestio ^, de formations n strictc connectitur cum quaestionihus ( de fine et de spiritu Congregationis » eta de vita in Congregationc ». Formationis oflicium est praeparare sodales ad vitatn
agendam in hac Congregations, scilicet: ut ipsi modo Congregationis
proprio vivant eiusdemquc principia toto vitae tempore observent.
2.3. Nlagni ctiam momenti consideranda cst quacstio formationis s continuatae » ut sodales Congregationis semper renoventur
in spiritu Evangelii et S. Vincentii, necnon in studiis theologiac
modernac, etc.
2.4. Adsunt etiam quacstiones juridicae solvendac.
3. Quaestiones solvendae
3.1. Unitas spiritus.
3.1.1. Quoniodo servari potest unitas organica inter stadia
subsequentia formationis nostrorum ?
3.1.2. Quac sunt principia necessaria ct vere vincentiana ad
servandam unitatem fundamentalern in omnibus Seminariis internis
Congregation is ?
3.2. Forrnalio continuata.
3.2.1. Quid potest dici de s4 formatione continuata )>?
3.3. Ouaestiones jurirlirae.
3.3.1. Director Scminarii interni, Quaenam sent eirrsdem jura
in redigendo et exsequendo programmate formationis relate ad Superiorcm domus ?
3.3.2. Jus ad admissionem in Seminarium internum: s Superior Generalis pro tota Congregations s (Const. 103). Estne haec
adfirmatio necessaria in Constitutionibus ? debetne omitti.

1711 3.3.3. Duratio temporis Seminarii interni: (^ saltem per duodecim menses sive continuos, sine intermissos n (Const. 109).
Si agatur de anno intermisso: dehetne determinari aliquod tempus continuum, an non ?
Si agatur de anno continuo: estne necessarium haberi peculiare
programtna in loco designate ?
3.3.4. Seminarium majus:
a) (^ Interuptiones studiorum et licentia manendi extra domum » (Const. 115). Nstne necessarium deterininare terminum pro
hac permissione ? an non ?
h) Quid dici potest de formatione vincentiana in hoc stadio
formationis ?
3.3.5. Re-adrnissio (nova admissio) in Congregationem sine
iteratione Seminarii interni (cf. Praesentatio De .Sodalrbus: Reincorporatio).
Quaestio formalis in hoc est:
a) si ille alumnus denuo in Congregatione recipiatur, debetne Seminarium internum iterare an non ?
h) si ab iteratione Seminarii interni eximitur, cuinam competit jus dandi concessionem ? an Superiors Generals tantum ? An
Superiori Provinciali quidern ?

CAPUT OCTANT M

1) E REGIMINE
A - PRINCIPIA GENERALIA (art. 130-134)
1. Fontes
1.1. Regulae Communes, V, I.
1.2. Constitutiones C. M., 1954, art. 9, V.
1.3. Schemata Const_ ac Statutorum C. M., 1968, const. art.
178-183.
1.4. Can. 459, 502, 613, 615.
1.5. Doc. Concilii Vaticani 11: CD 35,2; L. G. 27; P.C. 14;
I?S II, 18.
1.6. Decr. S.C. pro Relig., 2.2.72, n. 1.
2. Status quaestionis
2.1. Principia gencralia a de regimine S> promanant ex natura
ipsa C. M. (art. 6-7), attentis fine (1-5), spiritu (8-12) et vita Congregationis (13 ss.).
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alii autcm parum efferri; principium subsidiarietatis afiirmatum,
non satin explicatum habetur; relationes Superioris Generalis cum
Congregations et cum Visitatoribus non satis praefinitae et enuntiatae videntur.
2.3. Non desunt qui dicunt art. 133 de exemptions inutilem
essc repetitionem art. 6, dum alli fere necessarium csse opinantur.
3. Quaestiones solvendae
3.1. Qualls est natura potestatis Superiorum in Congregatione ?
3.2. Quomodo describi ct dcterminari debeat t, subsidiarietas
in Conununitate ?
3.3. Quomodo exprimi et intra quales litnites determinari dcbeant relationes Supcioris Generalis cum Congregations et cum
Visitatoribus ?
3.4. Quid de jure s appcllationis » ad Superiorem Gcncralem et
de jure Superioris Gencralis se interponendi pro casu particulars
3.5. Quid de art. 133 circa excmptionem

B - DI: OFFIC IIS IN ADMINISTRATIONE CENTRALI
(art. 13-5-142)
De Superiore Generali
1. Fontes
1.1. Const. 1954, artt. 6, 3°; 8; 10, 1°-3°; 11, 12, 20, 21, 25, 26.
1.2. Schemata Const. ac Statutoruni, 1968, Const. 191-202 et
St. 150-153.
1.3. J US Particulars, p. 12, 25, 26.
1.4. Can. 105, 1°; 198, 1°; 488, 811; 501; 502; 504; 505; 509.
I.S. Doc. Concilii Vatic. 11, P.C. 14; L.G. 13, 23.
1.6. 1)ccr. S.C. pro Religiosis, dic 4.6.70. n. 1, 2°.
2. Sratus quaestionis
2.1. Superiors Gencrali uti successori S. Vincentii et Centro
unitatis C. M. competent otficia peculiaria et auctoritas junta Constitutiones et Statuta nostra.

-172MINISTERIA SODALIUM
. \mnilut
1 9 7 3

1. \1issiones parocciales vel internac

Sac. Fr, Sac.

0 (1

94

1 11

7

2. Exercitia spirit. fdclibus tradita, tnonialibus inclusis; cxclusis Clero ac
FF. Caritatis ....................

3. Paeocciac, minist. paroeciale .......

6

0

552

4. Seminaria, sc., Nostrorum, Cleri
saec., et animarum consecratarum
institutio, formatio ...............

20

0

271

5. Alia ministeria practer Seminaria - ad Cleri disciplinam .......

1

6. Miss. ad Gentes , paroec . mission. .

44

7. Nlinisteria apttd FF . Caritatis .....

39

8. Institutio : clement ., seenndar,a, superior , professionalis ..............

(1

235
6

9. Nlinist. Communicationis Socialis ..

10. Stadia specialia ( practer studia periodi formationis ) ................

35

11. Cappellaniae : pro in firm Is, operariis,
iuvenibus, associationi ............

117

12. Artificum ac manualia opera ......

0

13. Infirmi, sencs ....................

2

14. Administratio , live provincialis live
alias generis .....................

6

15. \Iinistcria \aria ..................

0

13

0

74

(I

01

0

i1

SI: -1MA To rAI.t5 ......... 1 141 13 1 .567
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LU ROPA

AiA

OCEANIA

SCN1NiA

Fr.

TOTALIS

Fr.

Fr.

1

0

121

0

2

II

218

2

0

l)

46

0

0

0

54

0

13

0

559

32

21

1

1.151

49

56

0

194

19

14

()

545

26

1

II

35

1

l)

38

0

55

0

80

3

2

278

13

1

0

194

0

0

6

Sac. Fr. Sac.

Sac.

Sac.

148

0
1O

0

30

0

233

5

27

3

529

17

0

0

15

1

0

(1

21

5

5

O

7()

1

5

0

118

4

9

0

188

()

2

0

320

0

4

1!J )

0

4

192

II

I

6

2

122

33

5

1

209

45

11

0

84

9

1

0

103

20

108

14

101

39

4

0

244

59

301

31 I

1.990

258

1 86

10

4.085

.132

174 2.2. Opportunum videtur tit Conventus Gencralis necessarias
edat normas pro constitutione, coniunctione, divisions, suppressione Provinciarum vcl V'iceprovinciarum; pro existentia provinciarum numerum minimum tncmbrorum (c. g. 25) intra terminos
coerceat, et congruam proportionem inter provincias eiusdem regionis statuat.
3. Quaestiones solvendae
3.1. Quid vobis vi(Ietur? E,t praccipue: Quo modo agendum
cst in erections, coniunctione, divisione, suppressione, Provinciarum vel Viceprovinciarurn ? (art. 142, 3°; I P; 163, 3°; 164, 1°).
3.2. Quo modo agendum in crectione et suppressione domorutn (et operarum magni momenti) praesertim si repercussiones
haheantur extra provinciam ? (art. 167, 31)).
3.3. Dcinde: quae is est tribuenda his verhis <^ auditis illis
quorum interest ^> art. 142, 3°? Non dcsunt qui dicant verba o auditis illis quorum interest ^> addenda esse art. 142, 21); quid dicitis ?
3.4. Sent qui censent addenda ctiam esse articulo 142 plurima
quae in praccedentihus vcl subsequcntibus articulis inveniuntur;
integrum autem art. 143 funditus recognoscendum cum ordine,
saltem practico, in enumeratione; quid vobis videtur?
3.5. I n votis est Lit etiam Superior Generalis habeat facultatem dimittendi e Congregatione membra non apta. Quid dicitis
3.6. Et quo modo intelligenda sent verba s ne motet scum
don>iciliLull ^> art. 142, 21 ° ? ratio haec valet ctiam pro mutations
donut, in cadcm civitate

C - DE VICARIO, ASSISTENTIBUS GE\ERALIBI'S E'l'
DE OFFICIALIBI'S CURIAE GENERAI.IS (art. 143-161)
1. Fontes
I.I. Const. 1954, artt. 45-39; 41, 1°-2°; 42, 1°-2°; 44-49; 83, 2°.
1.2. Schemata Const. et St. 1968, const. 191-202, St. 150-153.
1.3. Jus Particulare p. 42-43.
1.4. Can. 517.
2. Status quaestionis
2.1. Ex experientia Superioris Gencralis non parvi momenti
exurgit diflicultas tractandi in Consilio Generali, ad norman art.
155, varias quacstioncs ubi absent plures Assistentes Generales.

1 75
2.2. Experiementum facturn est , contra art. 155 (cfr. in fine
C'onst. ct St. C. 1I., VIII, Decreta temporanea , 11): Superior C:cneralis de consensu sui Consilii, pro temporc et quoties adest unicus
Assistens cum codem Superiore Generale aut cum Vicario Generali, statuit Ut alteruter Assistens suplpeatur per nmlm ex tribus
olficialibus Constitutionalibus Curiae, Secretarium Gencralenr, Procuratorem Gen. apud S. Sedem aut Oeconornum Gen. (qui omnes
tit plurimum adsunt sessionihus Consilii ). Iloc experimcntum, de
facto, rarissime adhihiturn fuit et unice pro quacstionibus ordinaries.
2.3. Sunt ctiam (jui alias solutiones proponunt ad tollendas
diflicultates:
a) numerum assistentium augere ( e. g. 5 aut 6);
h) non nunicrare inter assistentes Vicarium Generalem;
c) statucrc tit Secretarius Generalis, Procurator apud S.
Sedem et Oeconomus Generalis membra sint plcno lure de consilio
generali ;
d) in deliberando requiratur tantum consensus concors eorum
qui praesentcs sunt in consilio, si dcficiat numerus quem art. 155
postulat.
3. Quaestio solvenda
3.1. Quid proponitis ad tollendas diflicultates consilii generalis
uhi plures assistentes desunt?

C his - I)E

PROVINCIIS

ET

VI('I:PROVINCIIS (162-164)

1. Fontes
1.1. C'onst. 1954 , artt . 13-17.
1.2. Schemata Const. 1968, const. artt. 184-186, St. artt. 146-149.
1.3. Can. 488, 6"; 494, V.
2. Status quaestionis
2.1. Sccundum Constitutiones adest distinctio inter Provincias
et Viceprovincias (artt. 163-164).
2.2. lase distinctionem inter Provincias et Viceprovincias alii
aflirmant sed relationern inter eas magic claram desidcrant; alii bane
distinctionem tollere cupiunt.
2.3. Non desunt qui allirmant cxistentiam provinciae in territorio alterius provinciae, sccundum art. 162, 20, plures dare provinciis tamquam ansas ad diflicultates varii gencris, e. g. in fovendis
vocationibus, in directione Filiarum Charitatis...

-1763. Quaestiones solvendae
3.1. Quid vobis videttir, attente considerando art. 163, 1° et
4", ct quid proponitis de distinctions inter Provincias et Viceprovincias
3.2. Quid de art. 162, 2° ?

I) - 1)1. OFI'ICII5 IN AD\I1N1S'l'RA'I'IONE I'ROVVINCIAI,I
De Superiore Provinciali et Viceprovinciali
De Assistente Provinciali
De Consilio Provinciali et de Oeconomo Provinciali
(artt. 165-77)
1. Fontes
1.1. Const. 1954, 49-59; 113-15; 135.
1 . 2 . Jus Particulars. p. 31 ; Rcgulac Occonomi Provincialis, 5.
1.3. Can. 516, 517.
1.4. Coc. Concilii Vat. 11: C.D. 30.
2. Status quaestionis
2.1. Secundum art. 166, 2°, Provinciae possunt proponere
modem proprium designationis vel electionis Superioris Provincialis ct ciusdcm durationis in officio.
2.2. 1)c facto varii modi propositi ct approbati suns ad expcrimentum sive pro una vice, sine usque ad proxinntnt Conventum
Provincialem. Nonnullac di$icultates exurgere videntur pro Supcriore Gencrali cum sun Consilio ex nutltitudinc et (Iivcrsitate ciusmodi normarum Provinciarum.
2.3. Dum alii postulant strictam uniformitatem in tota Congregations aliiquc confirmant art. 166, 211, non desunt qui optant Ut
duo vel tres tantum tradantur mod), e.g.:
a) consultatio et nominatio a Superiore Gcnerali facta;
b) electio at) omnibus;
c) praesentatio at) omnibus et electio a Conventu Provinciali.
2.4. Quacstio fore similis cxsurgit ctiam pro consilio provincials secundum art. 173, 21), cum possibilitate proponcndi dtio
vcl tres modos, e.g.:
a) electio at) omnibus Provinciac sodalibus;
h) nominatio a Supcriorc Provinciali, pracvia consultations;
c) electio a scctorc pastorali respcctivo.
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3. Quaestiones solvendae
3.1. Quid do questions designationis vel clectionis Superioris
Provincialis ?
3.2. Quid do quaestionc simili pro Consilio Provincials
3.3. Deinde: sunt qul afiirmant abolendam esse par. 2 art. 169
ubi agitur de regiminc Provinciae adveniente morte aut cessations
ab officio Superioris Provincialis; quid dicitis ?
3.4. Juxta quorundam experientiam, nonnae par. 4 ct 5 art.
167, quac statuunt (I post consultationem ipsius sodalis ^) et a auditis sodalibus '), causac stint non parvi incommodi praesertim in domibus parvis; propterca has normae retroctandac cunt; quid dicitis?
3.5. Assistens Superioris Provincialis (art. 170, 20) confirmandus est a Superiore Generals

- I)E OFFICIIS IN ADMINIS'l'RA'I'IONE LOCALI
(artt. 178-83)
1. Fontes
1.1. Coast. 1954, artt. 12(1-129; Jus Part. art. 117 ct pag. 37;
Regulac Otficiorum , Romae, 1966.
1.2. Can. 873, 875, 1245.
1.3. C.D. 30.
2. Status quaestionis
2.1. Quidquid in Congregatione statuitur de ministcriis ad
cxecutionem ducitur praesertim a Communitate locals Cunt superiore
(art. 178).
2.2. Sunt qui exoptant tit in hac sectione dicatur communitatem localem cum superiors hahere curam de operibus domus speciatim continuando opera jam cxistentia.
2.3. De facto habcmus superiorem unicum alicuius domus
canonise erectae cum pluribus confratribus in diversis loess. Hvpotetice habere possirnus superiorem coniplurium confratrum sine
domo canonise erecta et superiorem unicum plurium domoruni;
sed deficient norniae specificac pro his casibus.
3. Quaestiones solvendae
3.1. Quid vohis videtur de administratione locals et de cura
operum domus ?

-
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3.2. Quid dicitis de possihilitate alicuius a superioris regionalis
pro casibus do quihus agitur in t^ statu quaestionis ^> 2-3
3.3. Dcinde sunt qui desiderant: a) ut bene determinetur quid
significat e auditis sodalibus ^) in art. 1 79 et etiam in art. 167, 5°.
Quid dicitis ?
h) tit dare dicatur quomodo et a quibus nominentur Assistens,
Consultores et Oeconomus localis et de functione Consilii domestics
in particulars . Quid proponitis ?
d) ut Superior Generalis tanturn certior fiat de nominatione
vel clectione Supcrioris localis, nulla subsequente confirmatione
(art. 167, 5°). Quid vobis videtur ?

F - DE CONVENTIBUS IN GENERE DE CONVENTU GENERAL,! ( artt . 184-187)
1. Fontes
1.1 Schemata Coast. et St . 1968: Const . artt. 255-63, et St.
art. 201-220. lntcrpretatio practica Sup .

Gen. art. 194, 111b in

VINCE NTIANA , 1972, p. 225. lntcrpretatio practica Sup. Gen. art.
195 in V!NCEN TIANA, 1972 , p. 228, et fusius in N.B . n. 2 in tine

epistolae Sup. Gen. 25 jan. 1973.
1.2. Coast. 1954, artt. 69-91.
1.3. DCG 19.
1.4. P.C. 14.

2. Status quaestionis et quaestiones solvendae
2.1. Quo tempore deternrinandus est numcrus deputatorum
provinciarum ad conventum generalenr ? Superior Generalis pro
Conventu anni 1974 ex interpretatione practica art. 194, Pb statuit: an jour de leur election dans I'assemblee ^>, id est in die corum
clectionis in conventu provincials, et remisit solutionem definitivam Conventui Generals. Quid vobis videtur ?
2.2. Si Superior (vice) Provincialis legitimc impediatur quominus se conferat ad Conventutn Generalem, quis pergere dchcat
cius loco ad Conventum ? - Primusne ex electis in deputatos sicut
in art. 194, 2" an Assistcns (Vice) Provincialis (cfr. art. 170, 4°)
si adsit ?
2.3. Intelligere art. 195 est Pere impossibile. Superior Gcneralis
dedit interpretationem practicarn, sic explicando munera commissionis praeparatoriac: 1° ^, fontes ... quaerere; 2° argumenta ... de-

-179scriberc et praesentare ad discussionem in con entihus dornesticis
et provincialihus; 30 vota singulorum sodalium, proposita seu postulate con cntum provincialiurn et postulata a Superiore Generali ...
tradita, recipere ... ».
Quid vobis videtur ? Estne necessarium funditus retractare
rnunera commissionis praeparatoriae ? et quo modo ?

G - DE CONVEN'I'I; (VICE) PROVINCIALI ET DOAIES'I'ICO
(artt. 198-210)
1. Fontes
I.I. Const. 1954, art. 92-102.
1.2. Schemata Const. et St. 1968: Const_ art. 264-268; St.
221-234.
2. Status quaestionis
2.1. Plurima stint rnunera Conventus provincialis in its quae
ad honum Provinciae spectant et in ordinem ad Conventum Generalem (art. 198).
2.2. Non pauci stint qui censent auctoritatem et munera Convcntus Provincialis clarion modo exponenda esse et specialiter bent
dctcrminandas cssc rclationes inter Conventum provincialem et
Visitatorcm cum suo consilio. Plures conventus Provinciales constituchant commissiones qui non Clare subiciebantur directioni Visltat(Irl9.

3. Quaestiones solvendae
3.1. Quid vobis videtur de hac quaestionc ? Quomodo procedendum est et in particulari quomodo cxprimendus est art. 198, Y?
3.2. Potestne Conventus Provincialis creare commissioncs ad
activitates non subiectas auctoritati Visitatoris ?
3.3. Et in casu necessitatis vel utilitatis, quis potest corrigere
vel abrogare normas a Conventu provinciali editas
3.4. Suflicitnc diccrc in art. 208, 10 quando tractat de C'onventu domcstico tantum a in ordinem ad Conventum provinciale
Sin autcm, quid addendum est
3.5. Juxta art. 2(19 debet constitui commissio praeparatoria
Conventus provincialis. Attamen quisnam nominare debet hanc
commissioncm, cum nulla detur norma ?
3.6. Quid vobis videtur de art. 205 ?

l1 - QI AESTIO \ ES SOLVE N 1)AE PO'1'I1 S A COI\IMISSIONE IURIUIC 'A CONVI?V'I'US (;1?\ ERAL1S

1. Vicarius Generalis ipso facto est etiam Assistens Generalis
(art. 144); potestne Assistcns Generalis immediate post secundum
sexennium eligi tit Vicarius Generalis ? (art. 152, P).
2. Juxta art. 189, 2" o nostri ad dignitatem episcopalem evecti
vel renuntiati „ carent iure vocis activae et passivae; quid diccndum
est de Visitatorihus qui evecti vcl renuntiati sunt ad dignitatem
episcopalem ? Ipso facto cessant officio Visitatoris ?
3. Et cum Superiores cx officio debent conventui provincials
interesse (art. 202, 10), potestne Episcopus, qui iure vocis activae
et passivae caret (art. 189, 2"), in superiorem localem nominari ?
(Vide s Collectio C:ompleta Uecretorum Conventuum Generalium C. M. », pp. 63-64, I)c Episcopis, Visitatorlbus, et Allis
praelatis membris Conventus Generalis).
4. Art. 196, 5" supponit etiam existentiam moderatoris; proptcrca art. 185, 1" et 2" de humus moderatoris nominatione agere
dchct.
5. In revisions dircctorii Conventus Generalis prae oculis habeatur art . 187, 5 Const . « suffragia alba sunt nulla a et corrigatur
(irectorium.
6. Cuidam videtur art. 163, 2" hanc esse provinciarn et non
vice-provinciam. Quae est differentia in hoc casu ?

1) E, REGIIN 1INF,
Fontes
C'onstitutiones et Statuta C . M. a Conventu Gcncrali 1968-

1969.
Acta Apostolica : 13ullae, I3revia et Rescripta in graham C.
M., Parisiis, 1876 et ah anno 1876.
Collectio completa 1)ecrctorum Con entuum Generalium
C. M., Parisiis, 1882. Addita sunt sex supplcmenta.
Constitutiones C. Al. approbatae a S. Pont. Pto XII, die
19-7-1953.
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Schemata Constitutionunt ac Statutorum, 1968.
i.ettres circulaires des Supcrieurs Gcncraux de la C. M.
ah anno 1878,
Magnae Constitutiones quac totius C. M. gubernationem
spectant . Approbatac a Conventu Generali die 1" Sept. 1668.
Regulac scu ConStitutiones Communes C. M., 1658.
Regulac oliiciorum C. M., 1891.
Regulac ofhciorum C. \ L, Romac, 1966.
in,, Particulars C. \1., Romae, 1966.
Decreta (' omcntuuni

(; cn. in C. M. vigentia, Romac•,

1964.
P. Costs, C. .\1., S. V. de Paul, volt. 14, Paris, 1920-1925.
- "I. Contassot , C. \i., S. V. do Paul, Guide des Supericurs,
Paris, 1964.
Documenta

(' uriac

Gcn. C. \I., in \'IN('I'NTiANA, sp. in

n" 6, 1972; 1970, p. 65; 98-11111.

- - Documenta Conc. Vat. 11, sp. Lumen Gentium et Pcrtcctae Caritatis.
Documenta S. Saedis, sp . l,cclesiac Sanctae, II, et De
rations qua Sodalcs Laici regimen inst. Religiosorum clericalium
participare possint , S. Congr. pro Rel . ct Institutis saecularibus,
die 27.11. 69, in \'IN( •ENTIANA, 1969, p. 157-159, et in AAS, 1969,
p. 739.
- Decretum quo nonnulli canones ad rcligiosos spectantes
suspendantur vcl innovantur , S. C. de Rel., (lie 4.6.70, in VIN('I::NIIANA, 19711, p. 98, et in AAS, 1970, P. 549.

ct inst .

1)e idoncitate ad profcssioncm rcligiosatn , S. C. de Rel.
Sacc., die 8.12.70 , in \'INCENTiANA , 1971, p. 8.

Decretum circa regiminis ordinarii rationem... S. Congr.
Rcl. ct inst . Saes., die 2.2.72, in \'INCENTIANA, 1972, p. 12-13,
ct AAS 1972, p. 393.
- Rcsponsiones Provinciarum ad litteras Sup. Gen . 26.9.72
- Codex Juris Canonici.
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RESPO\SIO\h,S, Ql'AES'I IO\ I lit "S A S'I'I'DIORI'\I
PROPOSI'1'IS. \IISSAP
Pour le travail accompli par Ic Groupe (' Etude, vcuillcz vous
reporter aux numeros precedents de \'tNUENTIAsA:

1971: pages 16, n° 18; 58 a 63;
1972: pages 62 a 66; 67 et 68; 191 a 203: 218; 225 et 226;
235.
Ci-ttessous, des mcmhres de cc a Groupe des Six,) vous font
part tie I'echo trouve daps lcurs regions par Ics textes qu'ils out
fait publier en V'IVt'h:K'r1Ax.1 1972 pages 237 a 255.

Responsiones missae a regionibus Americae Latinae
Echo trouve par le groupe d'etudes dans la province de Rio
1. J'ai pu presenter personncllcment, a trois ('ommunautes tie
ma Province, les themes elabores par le Groupe des Six. 1`lais J'(n'ai pas dirige one etude approfondic de ces documents. Je me
Buis contente d'enregistrer les reactions. A proprement parlor, it
n'a pas ete repondu question par question. II \1 a cu tout simplement
des reactions :mx textes proposes.
2. Chaquc mois, a partir do novembre, I'I.\ FORMATl t Y)
Y. V. de in Province de Rio do Janeiro prescntait aux Confreres
Puri des sujets prepares par IC Groupe des Six, avee les questions
annexes. Je n'ai obtenu qu'une scule reponse ecrite, sur le chapitrc
premier: o Orientation fondamentale de la Congregation ^>.
3. Voici comment je pourrais resumer Ics reactions de ma
Province:
a) D'une maniere generale, le travail du Groupe des Six
a ete accueilli comnte un approfondissement necessairc des nouvelles
Constitutions de la C. M.
b) Cc travail, tout en etant regarde connnc indispensable,
a du mat a interesser I'ensemhlc des Confreres de In Province, vu
quo daps I'immediat its soot aux prises avcc ties preoccupations
d'ordre plus prati(Iuc.
c) I.'un des Confreres m'a remis ses reflexions sur ('orientation nouvelle de la Compagnie et sur le role de la vie spirituelle
comme garantc de son unite.

d) :\ propcs des Conscils evangeliqucs , on a fait des restrictions an point 2.1.1.1., ntalgrs la citation do I.[MFN GENTtt'xt;
((par la profession de la pauvrcte , sous voulons nous lihercr des
obstacles an service divin , pouvant surgir des biens materiels >.
e) Quant all chapitre des Voeux, on a considers comme till
pas en arricrc I'etude du voce do stahilite, vu qu ' cn vertu des Constitutions noes noun obligeons deja d ' une manioc perpetuelle aux
trois voeux.
P (n ('onfrcrc a eu I'intpression quc Ic Groupe await I'intcntion d'antrncr la C. M. a repenser ] c problems de la nonnecessite des vocux . 11 demands done an Groups: a Y aurait-il till
avantage reel it sliminer nos \oeux ? Lequel ?
4. Par I '/X/'Y)R. L l T/ I Y) S. I '., env oce a chacun des \'isiteurs, j'ai transintis les textcs du Groupe aux autres Provinces
d':\merique I,atine. II n'v a cu aucun echo.
Rome, Iv 26 avril 1973
Vicente J. Zfro, C. iI.

Responsiones missae a regionibus Anglophonicis
Reponscs de la Re gion Occidcntale des Etats-Unis a la Commission. Internationale d'1?tucks
1. PIuF:111F1t SCJET :

I.A FIN DE LA

(ON(:EI(CA"I'ION

1. Quells orientation et quelle signification discernez - vous Bans
la vie (file vous avez mense Bans la Congregation
I)ans quelle niesure attrihuez - vous cette orientation et cette
signification an fait que ces annses ont etc vscucs dans la Congregation
Vans quelle mesure en rendez-vous responsable votre engagement personnel ?
La grande majorite se dit tres heureuse de voir que leur vie
prssente repond plus ou moins a lours ideeaux et a lours espoirs
an moment de leur entree dans la Congregation. Scion ] a pIupart :
it est impossible de repartir, entre cur engagement personnel it
Ieur vie en conununaute , la responsahi [itC de Ieur orientation actuclie
et de la signification qu'ils v trouvent _ Ces deux facteurs n'ont
jamais agi separemcnt , mais sc sont compsnetrss , pour se renforcer
tnutm lIement.
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annecs, cette influence mutuelle s'cst affaihlie notahlentent. Lc
deplaccment de I'accent sur la personnc et stir Ia responsabilite
individucllc a entraine, ici ou tine espece do dispersion: des confr&res inclinent it vaguer a leers propres affaires, a se trouver une
contmunaute an dchors, a tic faire de hair ntaison qu'une base
d'operations, etc.. l is filament spt cialement Ics cas oil la priers
communautaire a cesse de faire partic de la vie journaliere. I)ans
tine telle situation , la vie contntunautaire , loin de Icur faire dLi
hies, les cmpcche d'etre de vrais I,azaristcs.
2. Comment rcagisscz-vous it la position prise, sur cc sujet,
par les Six ? Si vous faisiez partic de Icur Groups, quelle opinion
exprinteriez-vous ?
En general, on se declare d'accord avec Ic (troupe. Quelqucs
tins sort enthousiastes . Seale Line poignee ecarte Ic rapport comic
Trop < juridique t. I.es reponscs Its plus encourageantes (pris Lill
(iuart) proviennent de ceux qui en out profite pour s'examiner,
trouvant ainsi une source dc renouveau spirituel et de joie. I.es
enthousiastes ont apprecie la presentation de Saint Vincent surtout
en tant que vivant Bans scs disciples fideles, plutiit qu'en sa qualite
de personnage de I'Ilistoire. En etfet, it ne sutlit pas do sc complairc
a retourner aux sources. II faut trouver l'esprit vincentien face all
monde d'aujourd'hui. L'etudc do la vie et des ctiseignements do
Vincent de Paul nest qu ' une premiere etape. S'v arreter strait
Iui ctre infidels. II faut ]cur donncr une signification pour le temps
present.
3. A votre axis, quelle est la reponse adequate do la Congregation on de votre Province aux nombreux appcls ell faveur des
pauvres
Pour 1'ensemhie de la Congregation , soul tin petit nontbrc a
rcpondu. Le Supcrieur General doit avoir une autorite sutlisantc
pour faire face, a ('occasion, ct done pour trouver Ic personnel et
Its ressources ncccssaires. Bcaucoup, par contre, out exprime franchentent lour pensee sur I'attittide de la Province: celle-ci n'a pas
vccu a la predilection pour Its pauvres o par cite professee. Tout
en rcconnaissant que noun aeons des paroisses pauvres, its n'v voient,
r/auc la majorile des ens, du'un accident. Au nivcau de la Province
et des maisons, pour la plupart do ces paroisses, it n'\- a pas tie
programme realiste pour servir Its pauvres en tant que tell. I)e
plus, la Province de donne aucun signe de vouloir preparcr nos
jcunes pour cc genre de travail. ('onmtc reniities, its preconisent :
des etudes sur la condition des pauvres, sur Its services sociaux
auxquels its out asses, et surtout: beaucoup de dcvouement et de
crcativite. Its pensent que I'on pourrait commencer par ('insertion

185 -

de Confreres clans les programmes patronnes par le gouverncment.
Ccla pcrmettrait d'orienter ces programmes vers <, nos S> pauvres,
de Icur infuser le respect de la dignite humainc ct do lcs mettrc
au service des personncs.
4. Vans qucllc mesure , la vie et les oeuvres de la Province
sort-dies conformcs it la fin assignee a la Congregation par les
Constitutions ?
Reponse quasi unanime : nos oeuvres sont conformes a la fin
do la Congregation . S'il y a rnanquc die conformite, c'est par omission: absence d'un vif interet et d'un service reel des pauvres. La
chance cst la: noun ne l'avons pas saisie et n ' avons pas repondu
au besoin.

11. 1)t:uxt Enww. suJF-r:

Lis CoNSEII.s FCANGEi.IQCFs

1. Scion vous, quells valcur de signe ont pour votrc milieu
social les conseils evangeliques en tant qu'ils sort professes et pratiques par la Cornmmnaute ct par ses membres ?
A nulle autre question on n'a repondu de fa4on aussi diverse.
La majorite ne semhlc pas impressionnee par la a valeur de signe s
de notrc vie. Scion certains, Bans la inesure oil sous sommes connus
coinme pretres, sous pouvons participer all temoignage donne par
('ensemble des pretres; nreme clans nos oeuvres Ies plus imposantes,
nous semblons trop pen connus comme Lazaristes, pour constituer,
en cette dualite, tin signe a part. Scion d'autres, individuellement,
sous exer^ons quclquc influence par notre maniere de vivre et,
par la, sous avons line ccrtainc valcur do signe, mail a Lill degre
variable scion les personncs, et qui n'est pas toujours ... positif.
2. Scion votre experience personnelle, quellcs sont les relations
entrc Ia profession des conseils evangeliqties et noire vie en common ?
Pour la plupart, la vie en commun et la pratique des conseils
evangeliques dans la Congregation sont inseparables. Si Pull vient
a patir, l'autre en souffrc egalement. Scion beaucoup, cette a equivalence -> est surtout patente Bans la pratique du celibat et de la
pauvrete. 11 est significatif que la mane reponse provienne et de
ceux qui sont satisfaits de leur existence en communaute et de ceux
qui trouvent la vie communautaire deficiente (cf. ci-dessus, le § 2
de la reponsc it la Pere question).
Its sort nonibreux a nommer la priers en common et la concelebration eucharistique cornme facteurs les plus importants pour
crecr, garder et renforcer tout ensemble le sentiment communautaire
et ]a conscience des valcurs (s conscils s) centraics de notre vie: si
la priere en conunun vient a ceder, le reste lathe aussi.

3. A part a l'obligation ' , qu'ajoutent vos voeux it la profession
des conseils evangeliques par lesqucls noun sommes voucs a la
Congregation et it Dicu
Sur cc point Ies reponses sc partagent en deux groupes sensihlement egaux. Alors qu'un premier volt clans Ies voeux unc obligation additiomaelle, Ic deuxicme v voit hien davantage. Scion ces
dcrnicrs, Ics voeux donnent a notre vie tine consecration speciale,
on caractere sacrC. Si nous sommes tickles it nos engagements,
nous ne vivons plus seulement les vertus naturelles et chretiennes,
mais tine vie au service de ]'adoration (vertu de religion) totalement
dedicc a Dieu.
Les premiers, tout en parlant d'ohligation, ne veulent nullement
rahaisser l'importance de laurs voeux. Pour eux, la conscience des
voeux a joue son role is plus important all debut do fear vie clans
]a Communaute. Ce qu'ils avaient vouC, Icur etait tin o depot
sacrC. I.e sens de I'obligatton Ics aidait it progresscr clans la pratique
des conseils, mcmc avcc uric intelligence encore rudimentaire de
Icur nature. ALL fur et a mesure qu'ils avant;aient, les voeux s'etfacaient dans le champ de la conscience: la motivation Icur tcnait
dun seas dc plus en plus inne des valeurs des conseils. Cola les
a fait alter au-dela de cc qu'ils avaient voue.
4. Concrctcment, que. signifie pour vous Ic vocu de pauvrete ?
Si pratiquement aucune reponse tie ceincidait avcc unc autre,
it v avait cependant unanimtite sur on point: la pauvrete: consiste
a se dormer, avec toutes ses capacites (v compris Celle d'ttre rCmmncrC), pour le service du prochain, dans Ics oeuvres do la Congregation.
Un bon nombre refuse do faire consister la pauvretC Bans
I'adoption de. conditions rmaterielles visant it nous identiticr aver
u Ics pauvres - lls sort cependant plus nomhreux a admcttre quid
leur faut unc pratique plus incisive de la pauvrctc dans lours vies
personnelles, surtout en pla4ant leer confiance, non plus clans des
biers, mats em Dieu, do qui seal 11 faut dCpendre.
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1. De cluelle manioc et en quelle mesure, ies voeux ont-iis
marque votre vie dams la Congregation, surtout pour la pratiquc
des conseils evangCIiques et dans votre apostolat?
i.a plupart des reponscs refletent celles dcja donnees it la
question 3, ci-dessus. Plusieurs ont ajoute que Ics voeux ont etc
une source de force ell temps dc dilliculte. A certains moments,
iis auraicnt quitte la Congregation Oil du ntoins ahandonne uric
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(]es oeuvres de) la Congregation. A la lumicre de leurs voeux, Hs
ont pu renouveler lour don d'cux-memes.
2. Si la Commission pour la Revision du Code vient a declarer
publics nos voeux, quelle incidence cn prevoycz-vous stir votre vie?
Reponsc quasi unanime: si elle ne pretend pas faire de nous
des rcligieux, une telle declaration n'afTectera que peu ou pas du
tout la vie des Confreres. Au cas ou nous serions declares religieux:
la moitie des Confreres repondant it la question, solliciterait une
dispense, alors que pour l'autrc moitie cela n'entrainerait pas de
difference notable. Presque tous ont afrme fortement qu'ils preferent ne pas voir changer nos voeux.
3. Si vous aviez ete lie it la Congregation, non pas par des
voeux, mais par tin lien juridiquc, contractucl, en quoi votre vie
aurait-cllc etc diffcrente ?
Pour presque tous: 11 est impossibile de repondre it une tellc
question. C'est par la profession de voeux qu'ils sort entres daps
la Congregation. Its out vecu leur vie avec les voeux. Its ne voient
pas en quo] leurs vies auraient ete changees si les conditions avaient
ete autres.
4. Qucl lien avec on quelle forme d'incorporation a la Congretation aurait vos prcfcrences, pour I'avenir? - Voici les reponses
donnces a cette question:
Region Quest Aux
des I.S.A. Philippines*
a) nos voeux, avec un lien juridi(luc

23

12

h) les voeux, mais sans lien juridique

17

3

c) tin lien juridique, avec des voeux
prives non-reserves
d) tin lien juridiquc, sans voeux

7
12

Rome, le 3 mai 1973
Nicholas E. Pensictt, C. M.

* ,'Vote du Iraducteur:
Avant la redaction de cc compte-rendu, Al. PERSICII a re4u
les reponses des PHILIPPINES. Il les a trouve'es a peu pres tS paralleles,> aux 71) de sa propre Province. La grove de nos postiers l'a
empech& d'integrer Ics reoonses do I'Australie et do I'Irlande.

- Iss Responsiones missae a regione Europae Centralis
Reponse du sous-groupe d'Europe Centrale au groupe international d'ctudes
En general, les Confreres d'Europe Centrale ont reserve un
accueil favorable aux themes proposes par Ic Groupe d'Etudes.
1\'Tais, pour l'AssemblCe Generale ells-mcme, tolls ces themes ne
leer paraissent pas d'Cgale importance.
Its sont unanimcs it rcclamer que I'Assemblee Generale prochaine tie se perdc pas dans les theorie. A part quelqucs ajustenients pratiques, mineurs, Ic texte des Constitutions pcut rester
tel qu'il est. A l'heure presente, cc ne sort pas des textes que noun
voulons.
],a Communaute et la vie communautaire forment le probleme
central en toutes nos Provinces. Que l'AssernblCe Generale sous
aide done it trouver voics et movers pour assurer notre vie daps
notre Communaute d'aujourd'hui. Qu'elle sous aide it trouver les
presupposes hurnains, chretiens et vincentiens indispensables a
setts vie.
Grace it cette Assemblce Generale, nos Confreres devraient prentire conscience des implications fondamentalcs de notre vie spirituelle:
le mystcre de notrc vocation Sc situe en plein centre
de notre vie;
la Communaute (IC vie precede la conununaute de travail;
nous devons nous airier rnutuellement it &iccouvrir et a
surmonter le :\lal qui, de mss fours, se camoufie Si habilement,
surtout dans notre vie de foi.
Dans ces Provinces, la vie en commmn de notre sacerdoce
vincentien se hcurte it des difficultes serieuses. Nous demandons:
Quelles doivent titre nos relations avec nos Superieurs ?
Comment penser a I'echclle de la Province et de touts
la Famille do Saint Vincent
Continent tic pas noes perdre Bans la course vcrs tout ours
plus de contort ct dans l'assintilation all clerge diocesain ?
- Comment ne pas noun laisser absorber tout entiers par
la scale pastorale ordinaire ?
Parini Ics autres themes , Woos recommandons tout particulierement it I'Asscmhlee (;enerale de niettre ]'accent sur les Conscils
CvangCliqucs, dans le contexts de nos voeux. Qu'elle rends lour
rang et lour prestige aux Rcglcs Communes de Saint Vincent ct
qu'elle nous disc comment pratiquer Ies vertus de notre vocation.
Augustin l'lttcULA

Responsiones missae a regione iberica
Activites du sous-groupe iberique du groupe international
d'etudes
Notre sous-groupe a elabore son plan de travail, it Barcelona,
du 29 novcmbre an S decembre 1972. 'I'rois etapcs out ate prevues:
publication mensuelle, dans Ics .1:V,-ILLS, des travaux
de Rome;
publication dc nos propres travaux, d'ahord dins les
numeros des .4,1\_4[.E.S, puis groupes daps unc brochure qui fut
remise a tous les Confreres des cinq Provinces;
a la 3c etape, l'activite se diversifia, scion les groupes.
Fondarnentalemcnt, cue consista it dialoguer en communaute sur
les themes susdits. D'aucuns le fircnt par correspondence, d'autres
organise-rent des tables rondos regionales. 11 v avait a repondre it
58 demaudes d'un questionnaire elahore par les cinq responsables
provinciaux du sous-groupe.
En fait, daps la Pro dice de Salamanque , Ic travail sur Ic questionnaire fut precede dune se'rie de reunions auxquelles participerent
nos etudiants : 3 rencontres a Seville et a Salamanquc , unc reunion
a Iarin, a los 1'lilagros et it Madrid. N ous avons distribue 120
questionnaires et rcgu 40 rCponses ecrites , dont voici les plus significatives:
'1'rouvez-vows acceptable la faccon dont Woos
avons presente les aspirations du monde Bans noire
essai a Orientations de la C. M. n ?

(WI, 71",,

Acceptez-vous la distinction cntre communaute et
vie en conunun

OU1, 8f)),,

La vie en common vows est-elle utile pour votre integration a hi Communaute

01 - 1, 68

Pcnscz-vous qu'il serait interessant d'approfondir
la theologie des vocux ?

O1 1, 61

- Scion vous, I'oheissance est-elle fidelite it votre propre projet vocationnel, partagc par la Communaute ?

OUI, 68",,

haudrait-11 faire partieipcr (lav:mtage a I'administratiom de, I,ictts do la C<mu m.mautc ?

OlUl, 55"„

En dehors des reponses au questionnaire, it ]'occasion de ce
dialogue, certains naissionnaires out cxprime spontanement lour
point de vue, par ecrit. En void qucl(Iues echantillons.
a) On ne petit aflirmcr clue l'Eglise, la Communaute ehretienne
en son ensemble, soft serieusement aux prises aver « le monde
d'aujourd'hui ^t. Ells est une institution accrochec an passe, aces
des structures inutilisables, an sent desquclles l'Esprit ne petit
guere s'exprimer. Cc qui se repercute Bans la fa4on de vivre la foi,
et aussi le sacerdoce, lequel est une structure archaique, etrangcrc
it la Coninunaute dc 19i3. A nous den suhir les consequences.
"I'ant quc la Congregation tic decouvrira pas son chcnin, les opprimcs, on ne pourra hats parlor d'authcntiquc solidarite. Nous
sonuncs tout .in plus des svmpathisants .. Ce fait, et d'autres encore, donnent uric impression d'cntetement it justifier notre situation
actuelle. Emportes par nos routines, en tart que groups, sous en
venons a outlier notre raison d'etre fondamentale. C'est en facade
seulement que noun sous engagcons pour ICs pauvres. llans la realite, sous les oublions. Et sous ne pouvons pas noes appeler disciples de Saint Vincent.
h) La finalite de notre pastorale, c'est la liberation integrals
do lit personnc, la personnalisation liheratrice. I,c pauvrc et Ic sousdevcloppe sont notrc heritage propre. Notre travail pastoral doit
done s'engager Bans la liberation des opprinaes. Cette pastorale,
pour sous-mimics, cxclut tout autrc champ (1'activite.
c) En theorie, it est possihile qu'un engagement purernent
individucl et personnel it pratigtrer cc quc I'on appelle (I conseils
evangeligties )), sans voce aucun, puissc produirc les manes diets
pour lit vie evangeliquc communautaire et apostolique. I)ans la
pratiquc•, pour ('integration et la cohesion des relations communautaires, cc doit titre rnoins facile, surtout de nos fours. Cc qui m'interesse, ce ne sont in Ies noms ni Ics formules juridiques, ni les
mentalites plus on moms sensibilisecs d'hier et d'aujottrd'hui; cc
qui comptc, e'est Ic contenu reel, chretien et evangelique de ces
divcrscs formulations possihlcs.
r/) Les vocux ajoutent deux valeurs it la profession des conseils
evange'liques. Bien que diterses, elles sont connexes:
1" valour sacralisantc , consecratoire;
211 vaaleur psychologique, t' decisionnclle u.
La seconde est proportionnelle a la premiere. La force et la
stahilite de la decision et de ]'engagement sont en relation directe
aver l'acceptation do la dimension sacrec en tart quc valour. Je
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appreciec. Par consequent, a moo avis, it est possihile de Sc passer
de cut element, au moins en taut gu'elememt institution lie] obligatoire.
e) Notre probleme fondamental, c'est de decouvrir daps i'Eglise
actuelle quclqucs necessites qui noes cngagent eflicacement. 11 tic
s'agit pas settlement de reviser notre style de vie. Avons-nous decouvert de ces necessites qui noun saisissent comme elle se sort
empare de Saint Vincent ? Sclon moi, it fact repondre par la negative. Nest-il pas logiquc de chercher a reviser ct a potentialiser
la Communaute, si cite lie nait pas de la necessite recite de quelque
choscs. Ce que sous faisons aujourd'hui, lie repond certainement
pas it la decouverte que fit Saint Vincent: les pauvres. On a l'impression que pour noun, aujourd'hui, des pauvres ... it n'y en a pas.
11 faut mettre en question la raison d'etre de I'Asseniblee Generale. Ne faut-il pas chercher one autre forme, plus adaptee a notre
mission, prophetique, moins onereuse hnancie'rement et cependant
plus efficace ? l.a Congregation pourra se donner Lill nouveau visage
si Woos prenons les moyens adequats poor la renover. I.es Assentblees sort-elles promotrices de cc renouveau ? On suppose quc
le s Assemblees sort le moven eflicace de revitalisation. Cependant,
avant de miser tart d'espoirs stir elles, it faudrait chercher d'autres
formes. On n'a rien fait en cc domaine, pas memc Line evaluation
do lour cfTicacite hypothetique.
f) l.a foule des humbles. Elle est la derniere a compter, comme
toujours. Nous n'avons pas adopte ('attitude du Christ face aux
necessites materielles et spirituelles des hontntes (Math. 15/ 32-39)
Les hesoins spiritucls des hommes, cela n'intC:resse pas la
C. NI. certainement, cite n'est pits interessee par leurs hesoins
materiels. Comment vont-ils eons interesscr, tart quc nous sommes
manes avec la societe capitaliste? Aous sommes en train de trahir
les pauvres: it n'\, it rien de la taut vantec illraI'll ntionr. Nus sommes
les puissants, Ics sages, les purs. Et 11005 lie pouvons pits noun salir.
Nous fondons des maisons, lions occupons des postes Lie travail.
Attcndre que la foule des humbles accede a notre circle, cc nest
pas alter a la base pour partager ses necessites de tout genre, ALL
de l'auder a s'en liberer, pour hti annonccr le R&gne de Dieu, pour
vivre avec LAIC ell frcres.
T.es tendances psychologiques actuelles nous conduisent a
redecouvrir la Conmlunaute chretienne comme raison d'etre fondamentale du salut chretien. Le hesoin humain d'intimite doit recevoir on nimimum de satisfaction (avec on accueil capable d'inspirer confiance) all sein de la communion domestiquc, Si 110(15 tenons
a ce que noire projet evangelique soft valahle pour Ics personncs
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une ecclesiologic en laquelle la notion d'Eg list comme communion
retrouve tout son sens.
CONet t'> IOx. Il nous semblc que le programme de 1972-73 a
porte des fruits . La plupart des missionnaires ont dialogue, d'une
maniere on d'une autre , stir les cinq themes proposes . Cc fut l'occasion de reviser des mentalites , de s'efforcer a comprendre divers
langagcs theologiqucs , de vivre ensemble on pluralisme doctrinal
s'at] rmant clans tine Hume foi qui se diversific dans des expressions
culturelles en constante evolution.
La Commission Preparatoire a pu etudier tcxtcs et analyses
envoves par certaines des Provinces en reponse aux questionnaires.
C'est dommage quc les autres Provinces tic nous aient pas fait parvenir , a temps , les leurs.
Rome, le 14 mai 1973
Francisco CARRALLO, C. :\1.
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VIN('EN'I'IANA,

MINISTERIA QUAEDAM
Conmtentarius hie praehetur do Motu proprio _llinisteria graaedsnr
nuncupato, quo concluditur instauratio liturgica ac disciplinaris totius materiae, uuae ordines ct ministcria rcspicit.
Quihusdam quaestionibus praepositis, a quihus exordium cepit opus
instaurationis ministeriorum quac hucusque a Ordines minores a appellata
suet. .Actor cxponit iter a peritis percursmn in suis studiis peragendis et
in conclusionihus perquirendis. Deinde, historia o Ordinum minorunt
breviter descripta, venit ad instaurationein Pauli VI, praecipuos cius pOSitivos aspectus illustrans. Pecuhari corn in lace ponitur genuinus contentUS
ministeriorum quac supersunt, i. C. lectoratus ct colyythatus. ('onsiderantur
ctiant effect us qui primo ac immediate in situatiotxm redundant eorunt
qui, haec ministcria suscipicntcs, sacerdotium petunt.
Denique, illustrantur ea quite praedicta ministeria sceumferunt relate
sive ad laicos (life were adest pars nova documenti, quac novos aditus patefacit apostolatui rite instructo), questione de mulierum munere non exclusa, sive ad Conununitates religiosorum.

11 Motu proprio ,llinisteria quaedam conclude l'itcr di rifortna
disciplinare c liturgica delta matcria riguardante gli ordini e i ministeri t nella Chiesa. La prima tappa, the aveva toccato gli ordini

t L'attualita del problema dei ministeri, non solo sacramentali, nelI'antbito ecclesiale, sin in relazionc ally vita interna delta Chiesa cattolica
sin in relazionc ;if problemi ecumenici, c dimostrata dal tatto chc, indipendcntemente dalla pubblicazionc del documento pontihcio del quale si tratta
net presente articolo, la rivista Concilirurr, net cot-so del 1972, ha dedicato
hen tre tascicoli dei 10 dell' annata alto studio dei vari aspetti dei ministeri
ecclesiati.
11 n. 2 (le citazioni Sono fatte sull'edizione italiana) i° dedicato at probtema del ministero nclle assentblee litorgiche. 'I'ra gli articoli pia importanti per it presente studio vanno segmdati quelli di C. VOOEi., .Ilierra lone
del cUlto net corflrorrti delta conrrurita cristiana, (pp. 23-40); D. PosvER, C'elelo-azione sacr-cnnen tale a ministero litargico (pp. 41-60); A. KAVANAGH, I
ministeri rrella corrrarritr e nella liter is (op. 76-91); R. VAN I'.YUEN, La
doraia in fan::.ioni litargiche (pp. 92-111 ).
11 n. 4 e. interamente dedicato alto studio dei problemi ecurnenici interessanti it riconoscimento dei ministri da parte delle diverse Chiese cristianc. Sono da rilevare gli articoli di G. KEtiRER, Il cont•er;ere delle s/rulture coufessionali in rrna society in trasfornra:ione (pp. 25-35); J. McKENzie,
S'truttrere rninisteriali nel Nuovo Testa,nento (pp. 36-48); senza dimenticarc
la riftessionc di confronto try i portavoce delle vane confessioni.
iI n. 10 stadia i ministeri alla lace delta Sacra Scrittura e di alcuni
elementi della storia della Chiesa. Da ricordare: R. LACREN,IIN, La crisi
alhrale dei rrrinisteri alla hrce del Anon Testamento (pp. 17-34); A. I,r•SIAIRE, Dai servizi ai rrrinisteri. 1 serm'izi ecclesiati net primi due secoli (pp.
53-69); J. Cotsov, I ,ninisteri ecclesiati e ii sacro (pp. 86-99); A. GANOZCY,

sacramentali, st era conclusa con la nuova diseiplina circa it diaconato perruanente ' c la riforma dci riti di ordinaztone (lei diaeoni,
preshiteri c vescovi :t. Ed era stata una riforma relativamente facile,
perche non prescntava questions domnmtiche o dottrinali insuperabili ne, rneno ancora, problenii di chiarezza pratica o particolari
situazioni psicologichc da superare.
Piii ditlicile & stata la parte the toccava i cosiddetti a Ordini
minori o: e per motivi nu>lto diversi, the st possono riassumere
brevcmente in alcune (Idle domande cite hanno constituito la base
di partenza del Iavoro.
Prima di tutto la natura degli ordini minori : parte cd esplicitazione dell'unico sacramento dcll'ordine, come hanno insegnato
gli scolastici e alcuni teologici piu recenti, o scmplici sacrantentali,
di istituzione ccclesiastica, come allerntano la maggioranza (lei teologi attuali, hasandost soprattutto sugli elementi storici riguardanti
la loro origins c it lord sviluppo ?
Pill- esistcndo tutti gli elementi per risolvcre definitivamente
it problema, era utile dare una detinizione anche dottrinalc, o convertiva restarc nell'anibito di una semplice revisione liturgics
Inquadrando it problenia in una visione puramente clericale,
cioc volendo conservare gli ordini minori come sempliei tappc intermedie di preparazione al presbiterato, conveniva conservarli
tutt'e quattro, magari camhiandone it contenuto in un senso piu
spirituals, o ritenerc solamcntc quelli the avesscro ancora una certa
attualita ?
Ala era veramente necessario conservare agli ordini minori
quest() aspetto clericale? O non conveniva conferirli a chi ctfettivamentc c in modo stabile compisse le funzioni corrispondenti ?
Ed era proprio necessario formularc uno speciale rito di investitura sia pure per laici, quando it ministero corrispondentc si
escrcita soprattutto in forza (.lei carattere battesimale ?

GIaudezze e Iniserie
delta dottrina triderrtirra sus mini.cteri (pp. 1(10-113);
P. I EANSEN, .b rut a.spetli del processo di dognurtizza:ionc del minister" (pp.
126-142); J. RsornEEs, Mont ero ecclesiaslico delle donne (pp. 143-162) e
due inchieste the riguard, u(o pill dircttamcnte it ministero sacerdotale.
\c son() mancati studi in altre riviste. 'I'ra i molti, da tenere presenti•
V. (u\(;Ali, Qrmlques prohlirrtes torrclrapr t les nrini.slires, in _\our. Revue dn'ol.
93 (1971) 785-800; E. (o'r uu NET, Propiu tisme et mini.elire d'apres It, Norrs eau
Teslcuueut, in La .ilaison-Diets, n. 107 (1971) 433-488; A. f.tr•.ci , R. R.AtNouv
enez.,
eaux ntini .ctire.s, in ['()cabin , fasc. 1 del 1972, pp. 91-152, J.
Cot'Ptt\.;, La ('/fiesa e /'ori'irte de/le slrutture mini steriali ,

in
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54 (1971) 206-235.

I'.A))t.o \ 1, (, \lutu proprio „ Sacrrnn l)iacunaltts Ordinem, 18 giugno 1967: A.A.S. 59 (1967) 697-704.
PAOLO VI, Cost. Apmt. Pont,/iealis Ruinaui recognilio , 18 giugno
1968: A.A.S. 60 (1968) 369-373; Pontificate Romanum, lac (hdinationc
diaconi, presbvteri et Episcopi (15 agosto 1968): Lplrem. lit. 83 (1969) 4-98.
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II Concilio si era Iintitato ad un'indicazione assai generica,
at}ermando: a, Ritus Ordinationum sive c1u0ad cacrenionias sive
quoad textus, recognoscantur ^ °. iI lavoro di revisions era reso
ancora piii urgente dalla stessa norma conciliare che permetteva
di pronunciare nella lingua dcl popolo le allocuzioni del \'escovo,
ponendo cosi ancor piit in evidenza it contenuto degli ordini minori
come qualcosa di molto archcologico e assai poco corrispondente
alla realty delta vita ecclesiale.
\ell'impostazione (lei lavori del Consiliuni, quasi simultancamentc al gruppo incaricato di studiare la riforrna dcgli ordini sacranientali, ne venue costituito tin altro a cui fu assegnata la materia riguardante gli ordini minori. Questo second() gruppo si riuni
una prima volta it Livorno, sotto la presidenza di lions. Emilio
Guano, it principio di luglio del 1965. I risultati vennero sottoposti
alla riunionc (lei Consultori del ('onsiliuut ncl nmtggio del 1966.
iI testo dclla relazione, ulteriormente arricchito, passo all'esame (lei
(',irdinali c \'cscovi del ('ou.ci/iunr nella sessione plenaria dell'autunnar alh•Ila, slcs,ar anno''.
Ix conclusioni
segucnti :

principali

si possono riassuntere nei punti

1. 11 piano di riforrna, pur non volendo pregiudicare la soluzione di questioni dottrinali, non pub ignorarc it principio secondo cui gli ordini infcriori al diaconato, conic insegna Ia storia,
si possono aholire, cambial-e, aunientare per risponderc alle esigenzc di ogni tempo.
2. La rcvisione degli ordini deve essere fatty rispettando it
principio dalla verita e della distribuzionc dci ntinisteri secondo le
necessity Bella C hiesa di oggi.
3. Sernhra opportuno sopprimere sia l'ostiariato the l'esorcistato.

c Questi prohlcmi e interroiativi si possono scorgere ncll'art. di li.
Borrr., Le proMime des ordres rnineurs, in Quest . lit. par . 46 (1965 ) 26-31,
art. the offre anche un breve excursus sully storia degli ordini minori. \'cdi
anche tin susseguente art. dello stesso A.: A prupos des ordres rninerers, nella
stessa ric ista 51 ( 1970) 129-132.
s Conc. V at. 11, Const. de sacra l.itorgia, Sacrosanclum Conciliurn, n. 76.
" CI'. .\. lit ;'ii, Ordirri minori, candidate e celihato diaconate , in L'Ossere•atorr Ilornor 0 List 14 gennaio 1973.

- l'96 4. Sembra conveniente sopprimere anchc l'ordine dell'accolitato, riduccndo ad ordine nrinorc it suddiaconato.
5. Si conscrvi l'ordine del lettorato.
6. Gli ordini minori si possano conferire anche a chi non
ha l'intenzione o la capacity di ascendere poi agli ordini sacri; anti,
anchc a laici the rinrrngano tali, esercitandone Ic funzioni corrispondenti.
7. Si dcve conservare la distinzione tra ministero e relativo
ordine minors, in modo clie questo non sia condizione indispensabile per esercitare un ministero nella Chiesa.
8. Per i laici incaricati di esercitare qua]che ministero in
modo stabile si pub prevedere, a giudizio della Conferenza Episcopale, on rito di istituzione in forma di benedizione. ('16 qualora
non si accettasse di conferire lord gli ordini minori.
c). In relazione a tutto cib, specialmente alla possibility del
conferimento degli ordini minori anchc ai laici, si trattb pure delI'opportunity di stabilirc l'ingresso tra i chicrici al momento della
recazione del diaconato, e la possibility di un rito di atnmissione
tra i candidati all'ordine sacro c di una eventuale assunzione del
celibato da compiersi prima di ricevere it diaconato.
1` facile scorgere in tutto sib un quadro ben ricco e chiaro
(lei problemi. Pei-6, a causa di ditficolty non increnti direttamente
alla riforma liturgics, le conclusioni del ('onsilium non ebbero un
seguito of icicle. ruttavia le difficolty create nei scminari da parte
(lei chicrici, the non si sentivano di riceverc ordini the conservavano solamente elementi del passato senza relazione diretta ally
realty, del mondo di oggi, andavano aumentando; perch, IC Confcrcnze Episcopal] di Germania e di Francia presero l'iniziativa di
proporre all'approvazione della Santa Sede uno schema provvisorio
disciplinare c ritualc, die conservava soltanto it Iettorato c l'accolitato. E fu lord concesso di sperimentarlo. Intanto riprendeva In
studio del prohlema da parte del Uicastero della Curia, competente in matcria sul piano disciplinare, cioe la Congregazionc per
la diseiplina dei Sacramenti; studio the si conclusc nella Primavera (lei 1970, praticamcnte sulle stesse linee di arrivo prcviste
dal ('uncilium nel 1966, conic si ricava dagli schcmi di doeumenti
disciplinari e rituali inviati allc Conferenze Episcopali per avcre
lc loro osservazioni. \egli schcmi in parola, infatti, era previsto
un rito di introduzionc allo state clericale, due ordini minori (lettorato c accolitato), on rito di assunzione pubblica deli obblighi
del celibato, con soppressione dell'ostiariato, dell'csorcistato e del
suddiaconato.
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Le Conferenze Episcopali non solo risposero inviando le loro
proposte, ma chiesero anche di poter usare ad experinmentum, anticipando quincli praticamentc la stessa soluzionc disciplinarc del prohlema, i riti loro inviati come schema'.
Un nuovo studio di tutta la questions, realizzato nella plenaria della S. Congregazione per it Culto Divino net novembre
del 1970, e Ic risposte delle Conferenze Episcopali hanno condotto
alle norme stabilite nei due Motu proprio pubblicati it 15 agosto
1972 ".

[.-NO SGI. ARDO AI , LA STORIA DEGLI ORDINI MINORI s

Volendo iniziare dally presistoria, potrenlrno rlfarci a[ test[
del Nuovo '1'estamcnto, in cui ci si da una dcscrizionc dells comunita ccclesiali primitive. Non the in questi passi st parli di ordim minori, nia accanto alla figura del vescovo, del presbiteri e
dci diaconi, appaiono valorizzati dci carismi the In Spirito Santo
clargiva al battezzati a favore della comunita. Basta rilcggcre Rom
12, 6-8; 1 Cor 12, 28; Efcs 4, H. Non sono certamcntc ministeri
liturgici in senso stretto, ncanchc quclli chc possono avcrc attincnza con la cclchrazionc liturgica 10.

Occorre arrivare a Tertulliano, alla fine del sec. II, per avcrc
la prima mcnzionc del lcttorato 11
A meta del sec. 111 (251) la lcttcra di Papa Cornclio a Fahio vescovo di Antiochia, testimonia, per la Chiesa (li Roma, 1'csistenza di tutti i gradi gerarchici 12 the saranno ripresi cial tcsto
v S. Congregatio pro Cultu Divino, Vitus admissionis in statum clericalent,
Ordinationis lectorum, Ordinalionis acolvtlrorum et Pariationes in rilrt nrdinationis diaconorrun , qui ad preshyteratuin accedere cupiant . 'l'vpis pol. .at.
1971.
Cf. U. P., Connnentarium de nova discipline it ritihus circa ministeria,
in Notitiae 9 (1973) 18-19.
' Per notizie generali sulla storia degli ordini minor!, oltre ['art. di B.
Bol-FE citato nella rota n. 3, cf. B. FISCHER, Esquisse historique seer les ordres
tnineurs , in La ;blrrison-Dieu, n. 61 (1960) 58-69; 1'. JotNEL, Les ntinistires
dons l'assemhlee, ihidem, n. 60 (1959) 35-67; M. ANDRIEL', nci capitoli di
introduzione agli Ordines 3i e 36; P. EI.ABRES, Ordenes ntenores: sit pasate
v sit future, in Phase, n. 53 (1969) 477-486.
10 5u questo tema si possono confrontare gli articoli relativi all'argoinento indicati nella nota n. 1, soprattutto quelli di MCKENZIE, COTHENET, CoPiENS.
ll De praescriptionihu .s, 41: P1. 2, 57.
^^ Ille vero evangelii vindex ignorahat unum episcopunt csse oportere in ecclesia catholica ? In qua non ignorabat (quomodo enim ignorare
potuisset?) preshvteros esse quadraginta sex, diaconos septem, subdiaconos septem, acolythos duos et quadraginta, exorcistas autem et lectores cum
ostiariis quinqua;inta duos, viduas cum thlihomenis (egenis) plus mille
quingentos ? s: presso LusEBlo, 11ist. reel. V1, 43, n. 11.

- 198 delle orationes sollentnes del venerdi santo (sec. IV-V), come costituenti it «corpus ccclcsiale n, dal vescovi agli ostiari, at <1 confessores'>, alle s virgines » e alle << viduac >' e a tutto it resto del popolo
Santo di Dio 'a .
Sono gli stessi gradi giunti fino a not nelle norme disciplinart della Chiesa e nei suoi libri liturgics con i riti di ordinazione.
'l'uttavia non si deve credere the dall'enunciazione della lettera di Papa Cornclio questi grads non abbiano subito fluttuazioni
e diflicolta. Le indicazioni the seguono sono un excursus molto
sommario.
Prima di tutto, Roma.
L'ostiariato, gia nel sec. IV era considcrato (it importanza secondaria e fuori del (( cursus honoruni >^; anzi, tic] sec. V11 era addirittura sparito e it rito per it suo confcrimcnto non appare ncppure
nei libri liturgics ''.
L'esorcistato, in pieno vigore fino al sec. VI, va poi gradualmente scomparendo man mano the scompare it catecumenato degli adults ''.

Qucsti duc ordini riappaiono insieme it quelli del lcttore e del1'accolito nella prassi ecclesiale c net libri liturgici a meta del sec.
X, quando vengono iniportati a Roma i libri germanici, prirno
fra tutu it Pontificate Romano-Gerinanico. Ala c cvidente chc Si
tratta di tin ritorno alla vita molto artificiale.
'belle altre Chiese di Occidentc la prassi e ancora piu varia.
I 'accolito e conosciuto solo a Cartagine, al tempo di san
Cipriano.
L'esorcista a volte appare tra gli ordini, a volte ^ ricordato
tra i carismi.
In Gallia, net sec. V, si ha menzione di ostiari.
Nella Chiesa di Spagna it presbiterio benedice it lettore, mentre
c'e un'ordinazione del sacrista e di colui al quale ^, cura librorum
et scribarum committitur n 16.
('hi ha dato definitivamcnte autorita alla serie dci quattro
ordini minori in Occidente e stato it famoso testo di till ignoto presbitero delta Gallia meridionalc, quegli Statula Ecclesiae antiques che
ebbero un'autorita tale ncl]a Chiesa del sec. VII-VIII, da influire
profondamente sulla formazione sia della disciplina chc dci libri
liturgici franco-gallicani e poi del Pontihcale Romano-(;crnr(nico °.

Cf. .S'acran,. Gelasiesmnn (ed. Alolilherg), no. 404 e 5(14.
Cf. M. ANDIEI', Les ,,hires mineur.s clans 1'ancien rite rnnuein, in Revue de sciences rell,.ieu.ee.c i (1925) 253-254.
C f. !hide,, pp. 254-256.
Cf. M. heuo'r>v, Le Liher Ordinu,n, coll. 40-46.
19 Cf. C'11. \t>n!`lF:R. Les .Statua Eccdesiae antiques, (can. 92-92, pp.
97-99), Paris 1961 ; It. 13o'ri'E, Le rituel d'ard,nation des .Statua Eccle.si-ae
antiques, in Recherches de theolo'ie ancienne et ,n duiale 11 (1939) 223-241.
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Nelle ('hicse d'Oriente, the non hanno suhito contaminazioni
disciplinari dall'Occidentc, s'incontrano nornialmente solo due ordini minori: it suddiaconato c it lettorato. I.'accolito e del tutto
sconosciuto; l'ostiario solo in forma motto precaria. Al contrario,
qua c la appaiono attri gradi di importanza locale, quali gli intcrprctcs 0, it salniista, ccc. "'
Ritornando all'Occidente, tic pure la disciplina instaurata dal
Pontilicalc Romano-Germanico c giunta sino a not scnza scossoni
c scnza contestazioni: va ricordata soprattutto l'opposizione delta
Riforma protestante c it tentativo di restaurazione intrapreso dai
Padri di Trento c rimasto poi senza seguito.
I.a decisione tridentina si proponcva di ottencre the le funzioni dcgli ordini minori non potcssero pity venir definite cone
otiosac dai riformatori, ed c• concretata ncl can. 17 e de rcformatione delta Sessions 24 (15 luglio I563). Gil ordini minori
c i rispettivi ministers, dichiara it ('oncilio, vanno restituiti nelle
cattedrali, collegiate e parrocchiali, alfidandoli a chicrici celihi; e,
ove ci() non sia possihile, si possano atlidare anchc a uonini sposati 1".
I)ictro a questa conclusions ci fu tutta una lunga discussione,
chc non appare nei canoni proniulgati, ma the sta ad indicare i
duhhi chc gli stessi Padri avevano di riuscire a restituirc una disciplina scnza corrispettivo pratico nella vita ccclesiale. La discussione c Ic propestc tcndcvano infatti a metterc qualcosa di nuovo
nei vecchi schemi di una tradizionc decaduta. I.'ostiario avrehhc
avuto la cura del e libcr animarum ^t, o ntcglio di into schedario
parrocchiale, c (let cimitero; it Iettore, oltre alla sua funzione specihca, quella (let nostro comnlentatorc nella guida dell'assemhlea;
I'esorcista la cura des nialati c dci moribondi in modo da assicurare tutu l'assistenza del sacerdote; I'accolito al suo uficio avrehhc
" ('f. ('on.stitationes rlpo.cblirae , lib. It, 111, I\'; I'SF.l11et-IoNATi'c,
:Id .lni,orhen.ses, XII. indicazioni piii precise sus rituali dci diversi riti si
possono vcdere in 1..\l. 1IA\sab : XF, Les (raisons sacratnrnlelles des orelinatian.e
orienhde .c, in Orientalia rlni.stiaua prriodica IS (1952) 297-318; A. Rats,
Les ordinations dins le Pontifical ehaldren , in Orient s- vriett 5 (1960) 63-80;
E.
1 .es ordinations dons le rife coptr, ihideat, pp. 81-106.
t" " Ut sanctorum ordinum it diaconatu ad ostiariatuni functiones, ab
apostolortim temporihus in ecclcsia laudahiliter receptac , ct plurihus in
locis aliquantdiu intermissac , in usum iuxta sacros canones recoventur nec
ah haereticts tamquam otiosae traducantur : illius prises nutris restituendi
dcsideriu Ilagranc , sancta svnudus deccntit, Lit in posterum huiuscemodi
ministeria rnm nisi per constittttos in ordinibus cscrccantur , omnesque it
singulos pracl;uos ecclesiarum in Domino hortatur ct his praccepit, tit,
quamtum tiers commode poterit, in ecclesiis cathedralihus , collegiatis et
parochialibus suac diocesis , si populos frequens et ecclesiae proventus id
Terre, quc :utt. huiusmodi functiunes curent restituendas ... Q uodsi ministerius quatuor minorum ordinum esercendis clerici caclihes pracsto non Brunt,
sullies p1 ssint etiarn con,ugati vitae prohatac, dummodo non bigami, ad
ca munia obeunda idonci, et qui tonsuram et habitum clericalem in ecclesia gestent - t('f. ('onciliorttttt Oecununicorum decreta, Bologna 1962, p. 726).

- 2no dovuto aggiungcrc la conservazionc r l';iggiornaniento dci libri parrocchiali; it suddiacono avrehhc riccvuto I'incarico delta distr1huzione dclle clcmosine e dcll'insegnamcnto del catcchismo. t'n'altra propoita tendcva addirittura a tar escrcitare questi ministcri
inferiori ai numerosi sacerdoti the per un motivo o l'altro stavano
scnza far nulla , in modo chc la lord vita non passasse in tin ozh)
Pow edificante =11.
Ebbcne, non solo non furono realizzati quests destderi, peraltro
malts, ipututici, 1110 non si fccc Walla ncppurc dclla restituzionc
(lei ministeri tradizionalc. Solo a Milano San Carlo ridiede vita
agli ostiari , ai quali fino ad oggi c atlidata la curs c la custodia della
cattedrale. \ la in Tondo era logico: non Si puo mettere vino nuovo
in otri vecChi.
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l)alla riconfcrma delta disciplina tradizionale opcrata a Trento,
non ci sono stati nuovi grossi prohlemi: occorre peril sottolineare
tin irrigidimento nella prassi, con l'obbligatoricta di ricevere i quattro
ordini ntinori da partc di tutti i candidati al preshiterato, e con la
definitiva esclusione da essi sia dei laici sia di chi non fosse in grado
di giungerc find al preshiterato "1.
'I'utta questa struttura, come tante altre, chile Ia sua crisi con
it \'aticano II: si preannuncii) nelle petizioni previc da parte del
Vescovi '" ed esplose nei seminari con it rifiuto da parte di molti
chierici di riceverc gli ordini minori nella loro forma tradizionalc
e anacronistica.
La rifornia di Paolo VI risolvc, almeno in parte, queste difficolta; ma la sua vera importanza, pill the in on prescnte iTnmediato e ristretto ai seminari, va veduta e proicttata Welk prospcttive di nuove realizzazioni chc permette di studiare c realizzare
net campo concreto di ogni ('hicsa locale. E cii) v;t detto perchr
it documento di Paolo V1 non ha avuto, conic altri, un impatto
profondo nell'opinione pubblica, c da parte di molti si nota anchc la tendenza a minimizzarlo conic qualcosa di hen limitati ai
soli amhienti ecclesiastics, senza ritlessi su tutta la nlassa del popolo fedclc.

20 Cf. A. i)t'VAI., 1.'Ordre an ('nonile de Trente, in Etudes stir If, sacrement de l'Ordre (
Lex urandi, it. 22) Paris 1457, pp. 30,N sgg. 13. FISCHER,
art. cit . nella now 8.
21 Cf. a questo proposito 1 can. 973, 1 (a chi si possa conferire la
tonsura e gli ordini minori(, 974 (necessitil di ricevere gli Orsini minori,)
977 (proihizione delle ordinazioni „ per saltum '), ccc.
1^ G.
in

P.,

,\'utitiur et

( 'ommentariunt de
(1471) 25-26.
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disciplina it utility firla ministeria,
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I'ub csscre utile, percib, sottolineare alcuni (lei principali aspctti
positivi, pur limitandoli a semplici indicazioni (lei principi e del
prohlemi, e alto stesso tempo riflettere sit] vero contenuto cite dovrehbcro avert 11 miniSteri nella vita effcttiva della Chiesa,
1. iI primo valore, e it pin importante, e la chiarificazionc delta
questionc dottrinale. Non si parla piu di e ordini ,), ma di o ministeri ^,; non piit di a ordinatio o, nia di s institutio ',, secondo la terminologia piu autentica delta tradizione. In pratica si dichiara cite
in qucsti riti non si ha una espiicitazione del sacramento dcll'ordine, nia semplicemente nun deputa_ioue ecclesicrle per cornpiere dei
ministeri in la ure dells couuutitci. i tin riconoscere cite si tratta
solamcntc di sacran cntali Lit istituzionc ccclcsiastica, the Ia Chiesa
pub sopprimere, creare, carnbiare, sccondo le esigenze pastorali c
pratichc di ogni epoca.
2. Ac deriva, come conseguenza, la possibilitai di conferire
questi ruini.steri anche ai laici, in riconoscimento Bella loro missione
apostolica, dcrivazione naturale del loro sacerdozio battesirnale.
3. Ne deriva pure l'affermazione iniplicita dclla separabilitic
fry ntini.stero e ordinaz.ione. Si supera cosi quella prospettiva di fusione tra i due elementi, che aveva creato I'idea del ministcro talmcntc legato alla condizionc di chierici da lasciare ai laici solo
una partecipazione piuttosto limitata e delegata all'apostolato ecclesialc.
Cib tuttavia non vuolc csscre ne una spinta a tin minor apprezza ncnto del sacramento dell'ordinc, ne un incentive a sostituire
sisternaticamcnte tin ordine minore del passato con una « istitutio »
cii nuovo tipo per chiunque venga deputato ad tin ministcro ecclesialc. Da tin lato avrcmmo tina distruzione c tin impoverimento;
dall'altra, un'inflazione the porterebbc ad altri formalismi vuoti
di vita.
4. ('it altro valore, ugualmente chiarificatorc, e Paver conservato solameute quei ministeri tie ancora possouo avere urur juuzione
effettiva sul piano ecclesiale. Nella scelta hanno giocato, oltrc a
considerazioni storiclie, anche valori ecumcnici. If lettore fu it
primo ministcro ad apparire nella storia delle conuinity cristiane, c prirna come funzione the come ordine; ed e anchc oggi tin
nunistero indispensabile all'asscmblca liturgica: la proclamazione
Bella parola di I)io c qualchc cosa di essenziale in ogni asscmblca
c in ogni azionc liturgica. Anche it ministcro dell'altare, escrcitato dall'accolito, c conosciuto con n:r ii divcrsi in Occidente (accolito) e in Oriente (suddiacono), e una necessity nello svolgimento
dclle eelebrazioni liturgiche, soprattutto Bella cclebrazioue eucaristica.
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materiale; la nuova disciplina vi aggiunge valori, the creano funzioni move e piu concrete eel contesto della comunita ecclesiale.
Su questo panto torneremo pun avanti.
In questo quadro di verita va posta anchc la soppressione del
suddiaconato, i cui ullici saranno ripartiti tra it lettore c l'accolito.
1=: un innegahile passo chiarificatore: gli uflici liturgics del suddiacono non sono mai stati cosi specifics da esigere neccssariamcnte
una figura speciale. E it suddiacono acgtlistb importanza solo quando
passo tra gli ordini maggiori a causa dcgli oneri the gli venivano
imposts: it celihato e la celebrazione della liturgic dells ore. Questa
chiarificazione si rillettera anche sal piano delle celehraziont, dalle
quali scomparira la figura Lit parallelism materiale con it diacono,
itnpersonata abitualmente da un presbiterio in veste di suddiacono "a.
5. Conseguenza pratica della chiarificazione dottrinale e the
orni Chiesa locale (secondo la determinazionc giuridica del 1\Iotu
proprio, ogni Chiesa net suo ;unbito nazionale) ai due minis/eri tradi.;ionali, conservati per tutta la Chiesa perche r1conosciuti di utility comune, pub a//uiancarne allri parti colari, esigiti calla sua situazione, in modo da promuovere piu efficacemente, in unione
al ministero del vescovo, (lei presbiteri e (lei diaconi, l'organizzazione e la santificazione del popolo di Uio in un determinato
contesto storico e ambientale. 11 iVIotu proprio accenna at clue
soprressi (ostiariato ed esorcistato), chic forsc in qualche Chiesa
ancora incipiente o non pienamente organizzata potrebbero trovare un'applicazione-, e al catechista. Ma la serie protrebbe moltiplicarsi.
h, importante, sit on piano di tcologia pastorale, riconoscere
in ciit un ritorno alla prassi della Chiesa primitiva di scoprire e
accettarc al servizio della comunita locale i vart carismi the lo Spirito Santo suscita tra i battezzati. Secondo le espressioni di sae
Paolo, sono individuabili eel Bono della parola e dell'insegnantento
(apostolo, profeta, dottore) e in una serie di carismi diversi (opere
di assistenza , governo, parlarc lingue diverse, interpretare, esortare, ecc.) rispondenti alla situazione e alle esigenze Bella comunita.

d1 I.'ufcio e la tonzione del suddiacono, con la numa discipline stahilita dal v %lotu proprio ', Alinisteria qu(Irdana, scompaiono dcliniticamente
della Chiesa latina. A oousto proposito sono da terser presenti le norms
recentemente stahilite dally S. Congregazionc per it Culto Uivino. chic richiamano it principio della verity ncll'cscrcizio dei \-art ministeri liturgici:
..officium subdiaconi omnnino suppritnitur; diaconi vero, si plures adsnnt,
varias parses ciusdem ministerii inter se distribucre et peragcrc possunt;
minime zero decet presbyterum officio diaconi Fungi, vestibus huius ordinis indutum n (1'ariationes in Institationent Generale,, :Ui.ssa/ is Romani
inducendae, 23 dec. 1972: .Votitiae 9 (1973) 35; Aphern. lit. 87 (1973).
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fissare cioe in modo invariabile per sempre questi rninisteri. Occorrera restare in un atteggiantento di revisions, di possibile cambio, con abbandono di forme chc non rispondcsscro piii a rcalta
concrete, e con la crcazionc di nuove pia attinenti. E un riconoscere the la vita della Chicsa e aperta alla guida continua dello
Spirito.
6. E evidcnte the tali nrinisteri non derattto essere Its an priv le io lit;, /auto meno, una formalitd riserrata ai cattdidati all'or(line sacro, come to sono stati, in rcalta, per quasi tutti i secoli della
storia detla Chicsa cite conoseiarno. I,'esercizio del ministero della
parola c dell'altare, rispettivanrcntc conk lcttore e come accolito,
se fatto con inrpegno c dedizione, c una cUicace preparazione all'uflicio diaconatc o presbitcrale; ma una sua riduzione a semplici
fornialita non aiuta la preparazione necessaria ad on diacono o ad
on presbiterio '-'I.
Occorre restituire a questi ministeri la funzione e la finality
di cooperare alla creazione c11 cornunita di credenti. Non quindi
decoro, moltiplicazione di un grado in pot nella gerarchia, ma
vero impegno, consacrazione ad un'opcra apostolica. 11 toro confcrimento, perche sia cflicace, non dovrebbe essere un permesso
di esercitarli per sperimentare le capacity di un candidato; ma,
secondo una visions suggerita dal decreto conciliare sulle missioni
a proposito del diaconato, dovrehbe risultare una conferma e un
rafforzamento, con la grazia implorata dalla Chicsa net rito liturgico, di on ministero gia esereitato E un criterio nuovo the rovescia Ic prospettive delle rrlazioni tra ordinazione (net caso nostro,
istituzione) c ministero: non e l'istituzione the da origine at ministero, ma it ministero gia esercitato the richiede un riconoscimento
per mezzo dell'istituzione, onde poter continuare in una nuova lace
c con una nuova grazia.
(luali saranno lc conscguenze she. questi prineipi pernrettono
di spcrare non to possiamo dire a priori. 1; inveee importante considcrare come essi possono e devono trovarc subito applicazione
nei camp di azione a cut si riferiscono nclla situazione attualc
Bella Chicsa.

' C1. Card. G. M. GARIo \E, „ Ordini minori e preparazione at sacerdozio, in L'Ossers'atore Romano del 4 ottobre 1972.
25 Conc. \'at. 11, Deer. de activitate missionali Ecclesiae, Ad Gentes, n. 1(i.
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II. VERO l'ONTENt TO DEI 31INISTFRI

Quanto esposto i nora suscita imrrediatamente una domar,da
fondamentalc: qual'c it veto contenuto del due ministcri superstiti
della revisions del precedentl ordini minori'
I,a conservazione dei nomi tradizionali di lettore c accolito;
una visions tradizionale Belle lord funzioni ridotte a scmplici ricordi storks; una lettura superficiale. c alirettata (sellc lince chc
it Motu proprio dedica alla descrizione dells rispettivc funzioni,
pub anchc lasciarc dclusi if causa di un quadro essenzialmcntc
ritualists, insuflicientc come talc a spiegarc adcguatamentc la lord
conservazione. Anzi sib, unito ally possibilita di crcarc nuovi ministcri, potrchbc portarc a moltiplicarc frammentariamente allies c
riti liturgici, fino ad una very inflazWnc, the finirebbe per restart
solamente ncllc norms disciplinari e ncs lihri liturgici, scnza una
vitality autcntica.
Per avert un'idea esatta e completa dci due ministcri, accorre
tenere presenti c, in ccrto senso, comporre e completarc i] tcsto
del s Motu prcprso s) con s riti liturgici corrispondent1 211. Se lie
ricava una visione pia piena e pill ricca di contenuto c di pro;:pcttive.
1. 11 lettore. - La sus funzione c descritta nc1 Motu prcprso
anzitutto in una prospettiva rituale: leggere la parola di Uio, mend
it Vangelo; rccitare it salmo responsoriale; enuncsare Ic intenzioni
dells preghiera universals; dirigcrc it canto c la partecipazione dei
fedeli. Alla fine apparc una frase the pub passare quasi inosservata:
« istruire i fedeli a riccvere degnamente i sacraments r. E )re, fors
qucsta e la (rase pia importante nella delineazione dei c( mpiti del
lettore. La monizione del Vescovo nel confer ire it Init;istcro si dilunga proprio su qucsto aspetto: a I)ivenuti lettori, cite annunciators della parola di Dio, collahorcrete a qucsto compito (dcl1'annuncio del Vangelo da parts della Chiesa) c pcrcib ricevcrctc
una specials missions nel popolo di Dio, c saretc posti a servire
la fedc, chc ha lc site radici nella parola di Uio. Voi, infatti, leggerete ]a parola di Dio nell'assctnblea liturgics, instruirete fanciulli
e adulti nella fede c li disporrete if riceverc degnanlentc s sacramenti; e portcrete, a quanti ancora non to conosc(.no, I'annuncio
delta salvezza. Per qucsta strada e con it vostro aiuto, gls uomini
potranno aggiungere a11a conoscenza di Dio Padre e di Gesu Cristo,
suo Piglio, c ottcnere cosi Ia vita sterna !>.
Secondo questi principi, it lettore non dcvc essere soltanto
un annunciators materials della parola di Dio, chc una comunita

=c I'ontificale RplnanUnl. Dc institutions leetaraar et accolrtkorunr, Tie
aduris.sione inter candidat,,c ad r/iacouatum et fn esh tci(a m, De sacra eachha m aur pleetcnrlo . 'l'apis pal. cat. 1972.
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parola a scendere in profondita negli spiriti, lino a diventare vcra
sorgente di salvezza nella recezione del sacramenti. It suo, quindi,
c on ministero cssenzialmente catechistico, di chi aiuta a prendere
contatto con la parola di 1)io, it scoprire la propria fedc. \e va dimenticato the i sacramenti sono e sacraments fides » '2-, cioc presuppongono una Cede matura, the permettc I'inserzione del battezzato net mistero delta salvezza celebrata ncll'azione liturgics;
inscrzione plena, the e percio it panto di arrivo di tutto Lill itinerario di educazionc cristiana.
2. L'accolito. - Anchc per lui it Motu proprio clenca una seric di funzioni rituali: curare it scrvizio dell'altare, come aiutante
del diacono e del sacerdote; distribuire la comunione, quale ministro straordinario e, nella stessa veste, csporrc l'Eucaristia all'adorazione (lei fedeli. 11 rito liturgico non dice motto di pill, pero
c interessante to sviluppo delta prospettiva, gia accennata anche
net Motu proprio, di questo scrvizio dcll'altare, pia concretamente
in cio the tocca i'Eucaristia, come edificazione delta Chiesa. ['n
scrvizio, quindi, the non Si limita solamcnte all'anibito delta celebrazione, nil hi stende alla vita di una comunita, quasi completando I'educazione alla fede con l'cducazionc alla carita, frutto ed
cspericnza pratica delta partecipazione alla mcnsa eucaristica, oltre
chc ALL mensa della parola di 1)io "-'i.
3. I)a qucste premessc e logico trarre la conseguenza the nella
revisions (lei ministeri ecclesialc non si c voluto solamente restaurare tin scrvizio liturgico e istituzionalizzarlo con on rito di investitura; si c voluto piuttosto rivalorizzare i carismi c doni particolari,
clargiti dallo Spirito per it here di una coniunita, cone: nella restaurazione del diaconato permanents. 1? si puo fare Lin parallclo tra
diaconato c ministeri inferiori per una collocazionc organics di
qucste funzioni net complesso delta vita ecclesialc.
Come it diaconato, anche questi ministeri dovrebbero essere
visti non come seniplice sostegno quantitative alle istituzioni ccclesiastiche, ma conic una forza di grazia (Iestinata a cambiare lc
cosc: it rendere pin profonda la comunicazionc ecclesialc, it ravvivare l'impegno missionario, it favorire un'evangelizzazione pia capillare c: a diffondere questa stessa evangelizzazione N. Sarchhe till
:r Cf. Conc. Vat. 11, Const. do sacra I.iturgia, Sacrosancttmt Conciliton, n. 59.
"" Cf. Cone. Vat. II, Const. Dogin. De Ecclesia, Lumen Gentncm,
n. 26; 1struzionc Eucharisticum mtvsterium, on. 6-7.
=' Pui essere interessantc, a questo proposito, rileggere adcune delle
nornic stahilite dalla Conferenza Lpiscopalc Italiana , conic da molts altre,
a proposito Bella rest ituzione del diaconato permanente. Per it docuniento
italiano, solo, da rilevare i nn. 6, S, 0, 16, 10).

- 2M, rcalizzare veramente, e in modo efhcace, duel catccumcnato pesthattesimale, sul quale esiste tin capitolo nell'Ordo dell'iniziazionc
cristiana dcgli adulti. Ordu the troppo facilmente pensianut non
ahhia nulla a the vsdere con la nostra rcalta 311 .
In questa lucc, conic it diacono cc,si anclue it ministro inferiors
dove essere visto conic colui chi con maggiorc factlita c intensity
riunisce una porzione del popolo di l)io, assicurando una pressnza
pastorale capillarc sul piano familiars, scolastico, di anibiente di
lavoro e di categoric, di yuartiere o di caseggiato, find a diventare
I'animatore di comunita minor), quali articolazioni delta parrocchia.
E cii sempre net senso the 1'istituzione non serva it rendere tale
chi la ricevc, ma piuttosto chc riconosca it ministero di chi gia to
esercita con questo spirito c con questa dedizione.
Illusioni ? Forse, song piu gravi le diHicolta di irnhoccare till
nuovo caninino e una nuova prospettiva pastorale. lnf:ittl, hisognerehbe riconoscerc chi possono esistere divers) tipi di comunita, soprattutto di quelle the chianrianio <, comunita minor)
conumita di base o, ecc. e the non tutte debhono cssere animate
unicamente, ne in modo uniforrne, da tin sacerdote. F. cii) senza
pensare ad una Chiesa ancora in via di formazione o di consolidamento: pub cssere vero, cd c vcro, anche nella rcalta quntidiana
dills nostre metropoli e delle nostre eantpagne.
Si potrebbe, ad esenupio, individuare una comunita incipiente,
the e appena ai primi pass) di tin itinerario di formazione nella
sua fede hattesimalc. 1?ssa ha hisogno soprattutto Bella parola cii
I)io chi lc: sia di guida c di l uce per giungere a vivere i primi ilcmenti di un cristianesimo forsc ancora molto limitato ad nn piano
di cornprcnsione c cii intesa unana. Non potrebbe. cssere guidata
responsabilmcntc da un lettore ?
Si potrebbe individuare un altro tipo di comunita, the ha
gia fatto parte del cantrnino di approfoudiluento della sua fede c
gia comincia a vivere coscientcmentc a nche dcll'Eucaristia, the di
quando in quando un saccrdotc celebra per essa e delta quale, anchc
fuori della celcbrazionc, pub continuarc a nutrirsi, e non per scla
espressionc devozionalistica. Qucsto came-,ino, gia piu avanzato,
anchc se ancora hisognoso di cssere sostenuto dulla parola di i)io,
non potrebbe esscrc guidato da tun accolito ?
Certamente non saranno enmpiti autonomi, ilia collegati direttamente c responsabilmente al sacerdote chc, collie incaricato
gerarchico in forza dell'ordine sacro, ha avuto dal vcscovo il Con,pito di guidare questo porzioni (lei popolo di I)io; saranno unit
estcnsione c1i quella cura chc la ('hicsa conic tale esprirne e rcalizza

"' Ord" inotaOonrnis christianae (ulnlronun. Cap. IV, Dc praeparandis
ad Confirmationem et i:ucharistiam adoitis, yui, iOfantes haptizati, catechcsirn non reccpcrunt.

per un'edificazione sempre pin cosciente e completa del regno
di Dio.
Non sari facile individuare c delinire situazitmi di una comunita entro i due esempi appena indicati: le condizioni sonu infinite
c is dilTerenziazioni non sempre catalogabili. \la, nella pratica,
un'applicazione del gcnere non pui ) Iron risolvere i prohlcmi e le
preoccupazioni di ntolte Chiese locali the si dihattono in dlficolti
cnornti per mancanza di chi possa guidare in modo stabile lc comunita pin isolate.
P.spcricnzc - c valide -- (1i catechisti, dclegati dclla parola
(la terminologia conta poco) esistono in molts parti e ditnostrano
una riuscita confortante quando si pongono Ic premesse di una
preparazionc cosciente della comuniti c del suo responsahilc. La
nuova disciplina pair oli'rire unit via pin sicura c piii ci icace, c
pui) esscre un inccntivo a continuare nello storzo e nclla ricerca.

NII\IS'I'I•Rt t :1 1 'II<n'.II ALL' OltiO I AtRO

Si c gii detto the punto di partcnza c prima punto di arrive
della nuova disciplina c stata la situazione dei candidati al sacerdozio. Su di essi ci sono Ic prime e pill immediate ripercussioni.
1. Anzitutto, c con grande aderenza alla realti, c soppresso
it rite ntedievalc a nu)nastico della tonsura, destinato finora a segnare l'ingresso del candidato Hello stato clcricale. Non occorrono
ntolte spiegazioni per indicare la mancanza di rispondenza degli
clcmenti rituali di questa celehrazionc alla situazione socials c psicologica deli'uom() di oggi.
'l'otto silt c in Linea con it concetto di passaggio da Lino stato
aII'altro nel case concreto: dallo stato di laici allo state di chicrici - non in forza di on semplice atto giuridico, ma di una nuova
consacrazione originata da on sacrantento. I)i qui la nuova disciplina hasata su un iimdamento tclogico hen chiaro, Ia quale stabilisce chc l'ingresso allo state clcricale c differito al motnento della
recezione del diacunato. Cadc cesi la distinzionc tra chicrici a in
sacris „ c „ in minorihus e, d'ora in avanti, chicrici saranno soltanto coloro the hanno ricevuto iI sacramento dell'ordine in ono dei
tre gradi.
In Iuogo del rito della tonsura & introdotto on nuovo rito,
grazic al quale o colui the aspira al diaconate o al preshiterato manifesta puhhlicanrente la sua volonta (1i offrirsi a I)io e all, Chiesa
per escrcitare I'ordine sacro; la ('hicsa, da parse stia, ricevendo yuesta
offerta, to sceglic e In chianta perchi• si prepari a riceverc I'ordine
sacro, c slit in tal inodo amntcsso tra i candidati al diacunato e al
preshiterato Sono Ic cspressioni the usa it \lotu proprio.

- 201 In realty, questo rito risente Lill p0' dell'impostazione che
ebbe da principio , quando si trattava di on rito di introduzionc
allo stato clericals , a che risnlti Lill po' in contrasto con altri riti
paralleli nclla vita religiosa. Mlentre, infatti, I'ammissionc alto stato
religioso , che prende it posto c11 questo rito nei seminars , deve essere una celebr azionc di carattere privato, semplice , da attuarsi
fuori Bella Tessa, I'annnussionc fra i candidati all'ordine sacro si
compie con solennita , anche nella I\lessa , alla presenza della connunity parrocchiale.
Sul piano pratico, la cclebrazionc di questo rito sari tun prinno
impegno per chi Cleve decidcre dclla vocazione di tin candidato.
Si tratta di dargli it suo vero significato , aiutando it candidato a
sceglicrc it nnoniento giusto : quando inizia la sua vcra preparazione intellettualc c spirituale a ll'ordine sacro c, alto stesso tempo,
it suo proposito c la sua visions delle cose sono sufiicientenrente
nnaturi, ma senza che. it rito Si riduca a on compimento di una formaliti gioridico - liturgica a ridosso Bella prcnnozione al diaconate.
11 candidato , in altre parole , deve sentirc che questo gesto to innpegna , to lega e to sprona per tutto I ' ultimo pcriodo Bella sua formaZione.

2. In aderenza al cambiamcnto di situazioni religiose c psicologiche, Ic tappe inferiors del nrinistero vengono ridotte a due,
con la soppressione dell'ostiariato c dell'csorcistato, e con la proibizione di cunnulare in on unico conferinnento i due ministeri che
rimangono. Come numcro, coincidono con In disciplina anteriorc,
data la possibility prima esistente di abbinare la recezione degli
ordini nninori. .lla si tratta, soprattutto, di una chiarificazione psicologica, dovuta at non essere obbligati a ricevere ordlin (11 till
vatore purannente storico. Potra in alcuni restarc it dubbio sulla
vera necessity di conservare obbligatori i tiue ministeri superstiti:
nella situazionc attuate, non erano ccrtamcntc nnaturi tutti gli elenncnti per dare un taglio netto ad una tradizione plurisecolare.
\e si pub negare -- ed e 1'elemento fondanrentale it valore psicologico c spirituale. di quests tappe interniedic che, se vissute e
attuate net loro significato autentico, hanno it vantaggio di aiutare
nella rifessione, net confronto della propria vita, uella pratica gradualc di till impegno che 11011 pub e non deve arrivare innprovviso
nella sua globality.
3. 1,'innportante e fare di goesti tre riti che rimangono ammissione tra i candidati atl'ordine sacro , nrinistero del lettore c,
dell'accolito - tappe di elTettivo valore educativo, supcrando i
fornralismi del passato , dati da scadenze fisse, da interstizi uguali
per tutti c pin o mere determinati.
I)uc rose occorrera tenor prescnti e coordinate per rendcrc.

etficaci it conferinlento e I'esercizio di questi nlinisteri: una sang
individualita, the tenga conto ciella nlaturita (let singoli, e la coordinazicme tra fortnaziune intellettuale e fc.rmazionc pastorale, anche pratica, negli anni del semmnario.
4. In pratica:
L'anlmissione tra i candidati at diaconato transitorio c at
preshitcrato st pail compiere quando uno abbia terminato i 20 anni
di eta e ahhia iniziato it torso tenlogico.
Non c stahilito ii momentci in cui si dchbano ricevere i
ministeri del lettore e dell'accolito, pcrchc pui, accadere chc it
candidato, ancora laico, Ii abbia gia ricevuti prima del torso teologico. E. in molti casi cii, sarebhe auspicahile.
- \'iene invece determinato chc i candidati all'ordine sacro
debbano esercitare qucsti ministeri per un convcniente pcriodo di
tempo. II the non pui, essere identiticato con I tre mesi, oltre tutto
dispensahili, dei precedenti interstizi tra gli ordini minors. ('iit percllt it candidato deve, attraverso qucsti nlinisteri, disporsi ai futuri
servizi dclla parola c dcil'altare ed esercitarsi in essi.
parla di interstizi, ma Ia determinazione concreta viene
lasciata alle Confercnzc l'piscopali. In pratica. si pub discutere
se convenga tissare limiti rigidi, sia pure solanlente indicativi, o
se convenga lasciarli Ala prudenza pastorale ispirata alla tinalita
dell'escrcizio dei singoli nlinisteri. Per qucsto viene stahilito the
uno non possa ricevere le due istituzioni simultaneamente.
Riassumendo: per i candidati all'ordine sacro cambia soprattutto to spirit:, the deve segnare la loro fortnazionc con opportuni
niomenti di celehrazione. Iiturgiea. Non si tratta tanto di realizzare
e adempicre determinate scadenze c prescrizioni canonico-liturgiche, quanto di utilizzare queste tappe con uno spirito di vera
iniziazione progressiva, chc segni I'asccsa coscicnte ad un nlinistero
the non venga a cadere un giorno conic un onerc, sia pure ginioso,
ma tint r )V Viso; nla clle sorga c si concrctizzi quasi spontancamente
ncl torso Bella preparazione ad esso.
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la parse vera ^ nente nuova del docunrcnto, chc apre move
prospettive net cameo dell ' apostolato organizzato at.

3' tiulla parse dirctta the i laici dehbono acere, come diritto delta
loro condisione, alla editic;tzione del regno di 1)io per mezzo dcll'apo.tolato,
si a pronunciato chiaramente it \'aticano I I nella (_'ostituzione L,,nu•n Ge,,tium c ncl decreto .-lpu.cloli acn aNausitatem. -\lcunc atlermazioni fondamentali: fra tutu i battezzati c'i• %era ugua,;h;u,z.i quanto a dignity v azione

1. ('e anzitutto da rilevarc it fondamento dottrinale importante: tin ministero ecclesiale, anche sc connesso ad una istituzione
e consacrato (fit on rito liturgico, non r neccssariamente legato alla
persona di on chierico . In altre parole, it responsabilc di una comunita , o di una porzione• di essa, non ^ necessariamenic• kill chicrico. I'm) e•sscre anche tin laico, del tluale si riconosce Ia ntissionc
apostolica derivante dal sun caratte• rc hattesiniale, resa puhblica
non solo attraverso kin atto giuridico - amministrativ- o, come pub
essere it decreto dcl vescovo ( th questi Iasi, soprattutto dove scarseggiano sacerdoti , tic esistono orntai multi), nta riconosciuto c
conferniato di fronte alla comunita stessa con un rito liturgico,
con cui si implora da 1)io, ecclesialmente, i'ellicacia c la grazia
necessaria . I? kin passo avanti di portata indiscutihile, del quale
ora non e dato ancora misurarc fkitte le consegucnzc future. Pero
occorrerit sayer aprire to spirits it riconoscere nuovc responsahilita,
nuove forme org:utizzative, nuovc strutture e nuove forme di celebrazione pin aderenti a situazit;ni concrete , e quindi piit differenziate.
2. Ala ciir presuppone, naturalmente, non leggiere correzioni
dell'idca di ministero the ancora non di rado si incontra. Si tratta
soprattutto di rendersi conto the questo ministero non pub essere:
a) unieamtente liturgico. I,'uonto di oggi, se si presta volentieri per kin ministero liturgico (e In fa quando sia conveniententente e(lucato a comprcnderne it significato di servizio pre•stato
alla comunita, di editicazione di essa attraverso la sua partecipazione attiva) non accetta l'idea di una istituzione, limitata it questo ministero: in qucste condizioni ha l'impressione di ridursi ad
tin elcmcnto decorativo di unit cerinionia. Perche si chiede: the
valore ha rice•verc una istituzione, sc In stesso ministero to pub
cotnpicrt•, si;t lui LAIC Chiunque altro, scnza un'investitura utliciale
c solcnne ? Scnza contare chc tale istituzione, nella nte•ntelita ancora clitlusa in larghi strati dell'opinione puhhlica, pone ill 11111L
situazione tli scparazione, di classc, quasi the uno fosse chierico di
grado infcriorc;
h) strumento di ricsntpensa, di riconoscimento per servizi
the uno rende alla parroechia, soprattutto al parroco, aititandolo

conntne nell'cditicazione del regno di I)io (1,G 32); tutti portccip:rrxt Bella
ntissionc di tutto it p'.polo di Uio netla ('hits, c ncl niondo (I.(; 31); tutti
hanno parse attic, Hella vita c ncil':tzione Bella Chiesa (.\:\ Ill); i laci Sono
fratelli dci pastori (1.(; 32, 37); tutti sono dcstinati dallo stcsso Signore
all'apostolato (I.(; 33); totti i hattczzati etc\ono lacorare athtichw it piano
di salvczza di 1)10 giunga it tutu gli uornini (i.(; 33); tutti i hattczzati parsec ipano delta nussione protetica, regale e sacerdotale di Cristo (I.(; .11;
\.1 2, 10),ecc.
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in tante piceole cose, sollevandolo da piccoli ministeri, soprattutto
se Lill PO' noiosi. C e it perieolo di trasformare questi ministeri
in una specie di commenda the soddisfa it parroco, in certo senso
disobbligandolo, e appagano qualche pizzico di vanagloria nel laico
interessato. ('ass force rari, ma sempre possihili, c chc finirebhero per sfigurare la very natura del ministero ecclesiale. Potrehhero caderc in questa tentazionc sia i sacerdoti the si ritengono
aggiornati sul piano liturgico, perchc hanno un hen fornito colIcgio di lettori e di ministranti; sia i sacerdoti chc sognano la realizzazione di ministeri inferiors per essere sollevati da tutta unit
scrie di piccoli impegni the occupano a volte anchc gran parte
del lord tempo, come dare la coniunione a una o due persone, o
portarla ad no malato, ecc.;
c) sovrastruttura o decorativa^ per la parrocchia, non diciamo allo scopo di riempire ntaggiormente i quadri organizzativi
o aumentare it personate the si da da fare per gli utiiei parrocchiali
e la sacrestia, ma anchc net senso di una possibile suddivisione
(1i settori e di responsabilita, quando a sib non corrisponde unit
nuova visione di rose e di organizzazione parrocchiale, ma tutto
dove sempre tornare a far capo anche nci minimi dettagli it
parroco.
Sono elements negativi, she occorrc tener presents. Seguendoli, ci si pub lasciar tentare da psi desideri, ma non realizzare it
vero spirito di questa nuova discipline.
3. Un prohlema conereto c qucllo riguardante it montento
opportuno per l'introduzione dei ministeri in una Chiesa locale.
Evidentementc e questione di prudenza pastorale, the non pith
prescindcre da una previa inforniazione e formazione dell'opinionc
pubblica, da una valutazionc dells reazioni nella hase e negli intcressati, da uno studio, fatto con loro, di tin opportuno piano di
preparazione intellettuale e spirituale dei candidati. Tutti elerrtenti
the vanno giudicati e visti in un ambiente conereto con Ic sue esigcnzc c i suoi piani pastorali.
4. Per quanto riguarda i a laid > in quanto tali, inutile sottolineare the per loro non esiste problema cli successione nei ministeri. Come uno pub optare o essere scelto per it ministero di lettore, senza proporsi di passare a quello di accolito, cosi uno pub
essere chiamato o sceglicre spontancaniente it ministero di accolito senza essere sttto prima lettorc. Non e un itcr necessario di
formazione o di spcrimcntazione come per i candidati all'ordine
sacro. Ciascuno puo offrirsi a rispondere ad una vocazionc, restando
in istato di servire ad cssa durante la sun vita, senza aspirare a passare ad altro grado. 1? 11 vero ritorno allo schema autenticamcnte
tradizionale dei ministeri nella Chiesa piu antica.
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In articolo dcllc disposizioni del I1otu proprio ha suscitato
c riattizzato una volta (if Alit la polemic. Su questo terra: <e I'istituzione del icttorc c dcll'accolito, secondo la vencranda tradizione
Bella Chicsa, e riservata agli uomini '>.
Sono noti i movimcnti fcmminili per un riconoscirnento alla
donna degli stessi diritti dcll'uomo in campo ecclesialc, lino alla
possibility del conferimento di ministeri, senza un'ordinazioue per
alcuni gruppi, contpresa I'ordinazione per altri. E sono note anche
lc posizioni dells vans Chiesc su questi problemi del ministcro c
dell'ordinazione alle donne, con he conseguenti discussions c diffcrcnze tra teolotri cite vanno dibattendo i t( pro' c i to contra,) sul
piano dottrinale c pratico 32.
1,a postztone della Chiesa Ronuna si appella alla t, vencranda
tradizione ee the riscrva i ministers stabili ai soli uomini. Si potrehhero ricercare he cause di talc provvcdimcnto; ma sarcbbe till lavoro tecnico e senza risultato pratico immediato. Occorre terser
conto chc non e proihito l'csercizio, diciamo cosi, occasionale di
un ministero, chc in realty potrchhe anche diventar abituale, ad
esemplo di lcttore ncll'assemblea liturgica, compiuto da una donna
senza la relativa istituzione 3't. Potrebbe restare, sul piano pratico,

:12 Per un'indicazionc generale soI problenta del tninistero delle donne
si possono confrontare i seguenti articoli: E. GoESS.\tAK1, La donna cone
sacerdote? in ('erncilium (ed. ti.) 1968-4, pp. 128-139; Tax PETERS, ("i posto per /a donna nelle fi,n ioni del/a ('Mesa, ihideur, pp. 1411-156; 11 post.
delta donna nil ministero nelle• ('hie.se cristiane non cattnliclte, ihidem, pp. 181197; J. J. VoS Ai.t.NrsN, Alinisterio sa,rado, Madrid 1968, it cap. l's le,,ilima In consacracion c/c las nrujires Para el nrinisterio pastoral? (pp. 1 32-164);
R. VAN Evnt:x, l.a donna in hinzioni lihnrC,ch( , in ('cncilium (ed. it.) 1972/2,
pp. 92-111 ; J. ltao'rnetas, :Ylinisterio ecciesiastico dells donne, in ('nncilium
(ed. it.) 1972+10, pp. 143-162. Va confrontata anche la bihliograha indicata
negli articoli citati, soprattutto per quanto riguarda tm'eventuale documentazione, specie per le Chiese non cattoliche.
3t A questo proposito 1.'()sservatore Komano del 6 ottobre 1972 puhblicava la seguente e1 Precisazione T.a stanipa di carte nazioni, al presentare ai propri lettori le due recenti lettere apostoliche .1linisteria gnaedam e Ad pascc nhon, riguardanti la nuova disciplina dci nrini.steri sacri,
sostitutivi dells prima tonsura, degli ordini minori c del suddiaccmato, c
I'ansnussione al diaconato, ha espresso contrastanti contmenti al n. VI I
del Motu proprio .1fiaisteria grrcdam, chc riserva agli uomini 1'istimc^im
del lettore e dell'accolito.
A questo proposito con', cne osser\'are the it Mow proprio .1linisteria
goaedam ha aperto at laici l'accesso a quei ministeri she, come ordini ndnori, erano in preccdenza riservati ai soli chierici. III merito all'esercizio,
da parte Belle donne, di alcuni uHici nella liturgia, it Motu proprio non ha
inteso apportarc innovazioni c Si e attenuto alle norms 6nora cigenti. I)el
resto, non sarcbbe stato opportuno anticipare o pregiudicare quanto in seguito potrchhe essere stahilito, dopo to studio della partecipazione delle

- 213 it dubbio sull'opportunita di passare all'attuazionc (lei nuovi ministcri, dato it divcrso trattamento the sarebbe riservato agli nomini c alle donne. Anc:he queste ultime possono compicre on ministero di catechesi, di evangelizzazione (e in rcalta sono spesso
la niaggioranza di quanti vi si dedicano tra i membri del popolo
di Uio); ma non possono ricevere un'istituzione. Si tratta, naturalmente, sul piano di qucsti ministcri propri (lei laiei, di una litnitazione di carattere giuridico, non ontologico, ispirata a criteri di
tradizione, convcnienza, inlusso di mcntalita, ccc. Rcstcrehbc da
vedere lino a the punto tali limiti sono ancora effettivi e valevoli,
c tint a quando debbano seguitare ad essere di itnpeditttento ad
un evolversi sereno di una tradizione. E cioc da augurarsi tin approfondiniento di molts principi the possono chiarificare ulteriormente
tutta la qucstionc (lei ministers.
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11 problcma di on eventuale conferintento (lei ministcri di
lettore e (if accolito si presentera certamente nelle comunita religiose laicals e, in queue clericali, per 1 nienibri the non aspirano
all'ordinc sacra.
Sul piano giuridico non ci sono difiicolta di principio, tenendo
presente the a concedere I'ammissione e poi a cclchrare it rito
1'Ordinario religioso, quando si tratti di una comunita escntc dalla
giurisdizione dell'Ordinario del luogo.
Ma su un piano piu pastorale non sara inutile considerarc
alcuni aspetti, quali:
a) Una pastorale d'insieme richiede una certa coordinazione prudenzialc, dato vise I'esercizio di on ministcro rimanc difficihnente lintitato all'interno Bella comunita. Soprattutto vedendo
i ministcri nella luce piu plena the ci siamo sforzati di sottolineare
find a, si dovrebbe seguire la linea fissata per it diaconato permadonnc ally vita comunitaria nella Chiesa, studio the alcuni vescovi ban no
auspica to nel corso del Sinodo del 1971.
Pcrcib corns gia cspressanlcntc ha dichiarato it rev.tno P. Dezza Della
conferenza stampa del 14 settetobre, durante la quale ha presentato i due
documenti pontifici nulla inipedisce the le donne continuing ad essere
incaricate di pubbliche letture durante le celebrazioni liturgiche, come
stanno appunto facendo da alcuni anni in base alla Istruzione generale del
nuovs Dlcssale Romano, promulgate it 3 aprile 1969; ne occorre, per questo
servizio, una formate c canonica investitura (In.stituNu), da parte del vescovo.
Parimente, seconds le norme vigenti, i vcscovi possono sempre chicdere alla Santa Sede I'autorizzazionc perche anchc Ic donne distribuiscano,
conic ministri straordinari, la santa connanione.
Questo c it senso preciso del n. Vll del Motu proprio .1lnrist,-ria quae,Iann
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lc norms stahilitc nell'amhito delta Chiesa locale in seno ally (Iuale
opera pastoralmcntc.
b) I)ovrebhe richiedcrli, qucsti ministers, I'apostolato delta
mcdesima comunita, in modo cite la loro concessions non si risolva in Lill formatismo, in un dare qualcosa cite scmhri avvicinare di piu i laid ai chierici, in una specie di ricompensa per i scrvizi prestati, o in Lin troppo facile esoncro da certi atti di ministero da parts dci chierici (cf. it dare la comunione). Anche in una
comunita rcligiosa non Si pub ridurre till ministcro at puro c sentplice aspetto liturgico.
c) prima di passare act una introduzione dci ministeri e
indispensahile. una conveniente preparazione c coscientizzazione sia
dci chierici chc. (lei Icici, per crcarc una coordinazione ncll'apostelato cite permetta di dare a chi fleece i ministeri it silo giusto posto
non solo per Lill breve periodo di tempo, nta per la sua vita e secondo ]a sua vocazione. I.a t cparazione, inoltre, deve risolverc.
gia in part(nza pcssihili diversificazioni tra i mcmbri di una stcssa
categoric: ne tutti possono aspirare, nc tutti sono capaci di esercitare convenientemente Lin ministcro.
cO E, sari neccssario the i candidati siano formats convcnicntemente non solo sul piano spirituals, ma anche, dicianio cost, profcssionalc: prcparazione the non necessariarnente coincide con to
stato rcligioso.
E it minimo indispensahile per cvitarc di cadcrc in Lin nuovo
formatismo, o in Lin freddo utilitarismo, chc finircbhero per svuotare di significato c di cfficacia un'istituzione the till in se una vera
forza di rinnovamento delta pastorale delta Chicsa.
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Quanto esposto finora ha voluto esscrc non una semplice ripetizione di sib chc dicono i testi ufliciali, ma Lino sforzo di riflesstone sill contenuto, sullo spirito the li anima c che dovrchhe, a
sua volta, ispirarne I'attuazionc.
l.a nuova discipline sui ministeri aprc grandi possihilita per
it futuro delle comunita ecclcsiali in vista di una loro piu feconda
organizzazionc, non tanto sul piano gerarchico e formals, quarto
sul piano spirituals per Lin effettivo inerernento dclla fedc c delta
vita cristiana dei hattezzati.
\on rimanc chc esprimerc la speranza e it desiderio the clueste
possihilita trovino Ia loro realizzazionc attravcrso l'ispirazione e
it coraggio di chi, anche a costo di sforzi c di inrcomprcnsioni, le
devc tradurre in pratica.
('arlo BRACA, C. V.
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SODALES AD CAELESTE M PATRIAM REMIGRATI
(mensibus :\prili-Alaio 1973)

N, NonuFN ET PHAEN.

Condicio Dies Oh. Donius

15 CARELi.[ Giuseppe Sacerdos 8-4-73

Castel Morrorte

64 29

16 VERHAEREN IIubcrt Sacerdos 9-4-73

Paris

95 77

17 Di FCRuA Rallaele Frater 30-4-73

Siena

90 52

18 DUNNING Thomas Sacerdos 4-5-73

Dublin 6"

60 41

19 GAY Elbert 5acerdos 15-4-73

Philadelphiae 1" 75 54

20 '%IARTiNEZ Pedro Frater 3-5-73

Madrid 1'

77 60

21 Et [.(;All 1.0szl6 Sacerdos 7-4-73

Krispallov

68 47

22 DEL Ot.mo Federico 5acerdos -5-73

Marin

75 58

23 LINCLAI Gerard Sacerdos 30-4-73

Lic e

75 53

24 JAUREGUIZAR Lorenzo Sacerdos 3-4-73

Santurce

59 42

VINCE\l'1A\.-\ eph.r:neris Vincentianis
mandato

tantum soialihus resenata, de

prodit Rev.mi Superioris Gcnernlis.

Ronrae ,

the .31 nraii 1973

1'. I{EVZ\iANN, C. M., Seer. Gen.
Din cloy ac sponsor : A. COI'P( ), C. A1.
:\utorizzaztotte del Trihunale di Rom 't , 18 novembre 1963, n 9492
Istitutu Grafico Tiherino - Roma - Via Gaeta, 23
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